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The fishers  
The fishers in the basin may be divided between full time fishers, mostly belonging to 
ethnic groups recognized as fishers, and agrofishers, who spend  a part of the year 
for cultivation, and occasional or part-time fishers for whom fishing is a secondary 
activity. 
Different sources provide estimates on the number and distribution of fishers in the 
Niger basin. Although there are some strong different between sources, it appears 
that the fishing activity is mainly concentrated around the large floodplains (Inner 
Delta) or reservoirs (Selingue, Kainji, Jebba, Lagdo). A more diffuse activity occurs 
along the main river stretches, and also along smaller water courses on which no 
surveys have been implemented. 
The order of magnitude of the total number of professional fishers in the basin is 
100,000, of which 62,500 in the Niger Inner Delta and 13,000 in the large reservoirs. If 
the activity of one fisher on the water induces one full time job on the ground, and if 
each active person provides the living for 3.5 other persons, the total population 
depending directly on the fisheries activity is 900,000 , out of a total population in the 
basin of 95 million people.   
 
Living standards 
Although fishing may in some cases be a last resort activity for the poorest, the 
standard of living in the fishers population may not be regarded as much different to 
the rest of the rural population. When they have access to land, the “full time” fishers 
also practice rain fed or flood recession cultivation.  
 
According to recent surveys (CP 72 on the Inner Niger Delta and Lake Kainji, surveys 
on Lagdo and Sélingué), the fishers community share with the rest of the rural 
populations the same constraints on their living:  they rank first  
food shortage, and second the lack of access to health care, to good quality 
household water, to school or to credit. The lack of production means (nets, canoes),  
the variability of the hydrology and the poor strength of their fishers associations 
come second. Lack of access to land occurs specifically in some regions where the 
fishers are considered as new settlers. 
 
The fisheries production  
 
According to Neiland and Béné (2008), the total fish catch in the basin is about 
240,000 tonnes per year (estuarine delta not included), with a value of almost 100 
million US dollars.  
It has been estimated that fish represents a significant fraction of the animal protein 
in Africa, with 40% in Nigeria and 49 % in Cameroon (FAO, 2005). If the mean figure 
for fish consumption in Africa of 7.7 kg/capita/year is applied to the Niger basin, the 
total demand for marine and inland fish is 730,000 tonnes.  
 
Water productivity in fisheries 
 
To our understanding, it is not possible to give figures for Water Productivity (WP) in 
fisheries, as fishing is a non water consumptive activity.  
However, a marginal WP can be estimated when a change in the water 
management, and in the water volume associated with a fishery, can be related to 
a change in fish catch.  
This is the case for floodplains in which the fish catch is usually related to the 
importance of the river discharge or flood. Previous relationships have indicated that 
a decrease of 1 m3/s or a total of 13 Mm3  in the  flood discharge (from July to 
September) to the Inner Delta, would induce a decrease of 27.8 tonnes in the fish 
catch of the region ( Laë, 1992). More recent observations lead to a similar result 
(Morand et al. in press). 
 
Threats and opportunities 
 
The main threats and opportunities have been well identified by the fishers 
communities in their answers to the surveys (Béné et al., 2009). They are very similar to 
those of the farmers, and in accordance with the global socioeconomic context of 
the poor countries in the basin. 
 
Threats and weaknesses 
 
At the basin scale, the main threats are related with the drivers of change now in 
action: 
 
- The demographic increase leads to an increase in the number of fishers, with a 
number of consequences: 
o Competition for space and conflicts with the other activities (herders, 
farmers), 
o Competition for the resource, with the use of destructive gears and a 
threat to the sustainability of the fish stock, 
o Poor enforcement of both traditional and modern (legal) fisheries 
regulations because of the large number of newcomers, and of the 
inability of the legal state to enforce the regulations. This also leads to a 
threat on fish stock sustainability, 
o Increase of the number of fishers and decrease of their individual 
income. 
 
- Although the demand for fish is sustained, the difficult access to markets in some 
regions of the basin, and the competition from marine fish trade leads to low prices. 
 
- The natural aquatic ecosystems are being modified by the construction of dams, by 
water abstraction for large and small scale irrigation. These modifications have a 
large impact on the downstream fish communities that are not always fully 
compensated for by the increase in production in the newly created reservoirs 
upstream. Some fishing communities have to migrate to new fishing grounds where 
they will not have the same rights (especially for access to land). 
 
- To these man-made modifications must be added the uncertainty about climate 
change with a change on the rainfall regime and its amplified impact on the 
hydrologic regime (IPCC, 2007). If an increase in rainfall would be rather beneficial, a 
decrease of the rainfall would translate into a large increase of the water demand 
for irrigation and thus an increased threat on the fish resource. 
 
- In their every day’s life, the fishers depend on a variable resource, and are thus 
vulnerable. They face the same constraints as the other rural populations, with the 
lack of access to drinking water, to health services, to school for the children, to food 
in some periods, to productions means or to a fair credit. National or pro-poor 
policies have not, up to now, taken into account the fisheries sector, partly because 
their importance has not properly been evaluated. Some policies would benefit from 
the participation of fishers association to the decision making (ABN, 2007). 
 
Opportunities and strength 
 
The data available indicate a high fishery potential in the existing water bodies. The 
development of new dams may contribute to gather the fishers communities in a 
reduced number of sites, and thus to a better access to markets and also to a better 
visibility. As shown above, the construction of dams has also drawbacks for the fishers 
communities and also on some fish communities. However, by shifting from 
hydrologically highly variable natural systems to regulated systems the fishers 
communities may somehow escape the natural variability of the resource. 
 
The increase in fish demand (FAO, 2002), the creation of new infrastructures (ice 
plants) and  fishing harbours around new water bodies, may help to a better access 
to market with better prices, and to better living conditions for the families. This 
transition should benefit from new policies (NEPAD). 
 
Fish culture in ponds, around irrigated perimeters, along rivers and mostly in cages in 
reservoirs has been described as a complement or an alternative to the fishing 
activity when the fishery is perturbed by new developments or water management. 
Although fish culture is technically a good solution, the communities presently 
involved in fishing are poorly prepared to manage this new activity. 
Nigeria is one of the few African countries, with Zimbabwe, Ghana and Egypt where 
some fish culture has developed, mostly as small and medium scale enterprises. It 
has been estimated that about 2000 fish farms, covering 60,000 ha, produce 80,000 
tons of fish per year, a figure rapidly increasing (Brummett et al., 2008; FAO, 2009). 
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Les données sur la pêche présentées dans ce rapport prennent en compte diverses 
études et rapports, qui diffèrent souvent dans leurs estimations quantitatives, aussi 
bien en ce qui concerne les populations impliquées que les captures. On peut en 
outre considérer que l’activité diffuse de pêche d’autoconsommation, pratiquée 
occasionnellement, est importante pour la nourriture des populations rurales, bien 
que très mal prise en compte.  
Il convient donc de poursuivre l’effort de collecte des données, à toutes les échelles 
depuis le village jusqu’au bassin, afin de mieux définir l’activité de pêche et de 
l’intégrer dans les politiques de développement. 
 
 











Part 1   A basin approach 
 
 
1.1 Productivité halieutique des écosystèmes 
 
La productivité halieutique du Bassin du Niger est constituée par les productivités 
cumulées des différents types d’écosystèmes aquatiques qui composent ce Bassin. 
Ces types peuvent être listés ainsi :   
 
1. Les écosystèmes des zones amont des rivières, au niveau des petits bassins 
versants ; 
2. les écosystèmes de rivières et du fleuve en biefs étroits (absence de lit 
majeur) ; 
3. les écosystèmes de rivières et du fleuve en biefs associés à de larges plaines 
inondables latérales, appelés aussi (éco) systèmes fleuve-plaine ; 
4. les écosystèmes des lacs naturels mis en eau par le fleuve, à plus ou moins 
grande distance du lit principal de celui-ci. De tels lacs sont une composante 
des écosystèmes fleuve-plaine. 
5. Enfin, les nouveaux écosystèmes que constituent les lacs de réservoirs formés 
par les barrages hydro-électriques et hydro-agricoles barrant le fleuve ou les 
grands affluents  
 
Du fait que la pêche est aujourd’hui une activité économique tournée vers la 
commercialisation de ses produits, son développement va de pair avec une 
certaine intensification, si bien qu’elle exige la présence d’écosystèmes d’assez 
grande taille et à forte productivité, où le poisson est disponible en abondance et 
rapidement renouvelé. C’est pourquoi les écosystèmes de type (1) et (2), bien que 
non dépourvus de poissons, ne donnent pas lieu au développement d’une activité 
de pêche significative (sinon celle exercée par quelques ruraux pour leur 
subsistance). Nous nous concentrerons donc sur les trois derniers types 
d’écosystèmes, les catégories 3 et 4 pouvant être regroupées dans les écosystèmes 
fleuve-plaine s. lato. 
 
Ecologie et productivité des systèmes fleuve-plaine du Bassin du Niger 
 
De nombreuses études scientifiques (Blanc et al., 1955 ; Daget, 1949, 1973 ; Dansoko 
et al., 1976 ; Quensière, 1994 ; Zwarts et al., 2005) ont décrit la dynamique des 
écosystèmes fleuve-plaine sur le bassin du fleuve Niger et certaines se sont focalisées 
sur la dynamique des populations de poisson dans ces écosystèmes. Le cas le plus 
étudié est celui du Delta Intérieur du Niger, un écosystème qui peut servir de modèle 
applicable, toutes proportions gardées, à la plupart des systèmes fleuve-plaine de la 
même région, à quelques décalages calendaires près.   
 
Pour décrire la dynamique de l’écosystème et des poissons, il est important de 
rappeler en premier lieu les caractéristiques clés des variations hydrologiques des 
rivières et du fleuve Niger dans le bassin supérieur et moyen. Les phases du cycle des 
apports en eau dans le fleuve Niger sont typiques de la zone subtropicale Nord : 
saison des pluies centrée sur l’été septentrionale (juillet-août) ; crue des rivières et 
inondation des plaines durant les mois qui suivent ; décrue en fin d’année et 
jusqu’au début de l’année suivante, c’est-à-dire en saison froide (qui correspond à 
l’hiver septentrional) ; puis basses eaux souvent drastiques durant la période de 
réchauffement intense qui suit (de mars à mai ou juin), précédant l’arrivée de la 
saison des pluies et de la nouvelle crue. Bien que les variations en amplitude soient 
très fortes d’une année à l’autre – surtout pour ce qui concerne l’intensité de la crue 
qui peut différer du simple au triple en termes de débit – la régularité du cycle 
hydrologique1 en un point donné du fleuve est remarquable en termes de 
chronologie saisonnière : les décalages de date de franchissement des cotes aux 
échelles ne dépassent guère deux ou trois semaines. Par contre, le cycle de crue est 
retardé dans le temps quand on va sur des points successifs de l’amont vers l’aval : 
en moyenne, le pic de l’onde de crue est atteint mi-septembre à Bamako, fin 
octobre à Mopti, en décembre à Korioumé (Tombouctou), en janvier à Gao et en 
février à Niamey. Et la période de décrue est décalée d’autant. De plus, la forme de 
l’hydrogramme de l’onde crue s’élargit à la base et s’émousse au fur et a mesure 
que l’on se déplace de l’amont vers l’aval.  
 
D’une façon générale, et quelque soit le point où l’on se place, que ce soit au bord 
du fleuve lui-même ou sur de l’un de ses affluents de plaines, les variations naturelles 
de débit et de niveau sont progressives, de l’ordre de quelques centimètres à 12 cm 
par jour, dans un sens (crue) comme dans l’autre (décrue). Ces caractéristiques de 
régularité calendaire et de progressivité des variations de niveau d’eau (qui sont très 
différentes de ce que l’on observe en zones méditerranéenne et  tempérée) offrent 
des opportunités écologiques très intéressantes pour les poissons de cette région du 
monde. En effet, la plupart des espèces présentes dans le fleuve Niger montrent des 
stratégies adaptatives – exprimées par des « traits de vie » – qui sont calées sur le 
cycle hydrologique annuel, de façon à pouvoir en tirer le meilleur parti possible (voir 
Lévêque et Paugy, 1999). Les traits de vie sont dans une large mesure 
génétiquement fixés2 tout en étant, pour partie, modulables selon l’environnement. 
Parmi ces traits de vie, ceux qui concernent la croissance, la reproduction et la 
migration sont les plus liés au cycle annuel du climat et de l’eau en particulier.  
 
Il faut rappeler ici que les espèces de poissons du bassin du fleuve Niger 
appartiennent, du point de vue biogéographique, à la province dite Nilo-
Soudanienne (Lévêque et Paugy, ibid). De par cet ancrage qui traduit aussi leur 
origine, ces espèces sont thermophiles, ce qui signifie qu’elles n’apprécient pas les 
températures relativement fraiches de la saison « froide » sahélienne. Durant cette 
période, qui va de décembre à février, la température de l’eau descend en effet, 
chaque nuit, au-dessous de 20 ou 21°C. Pour cette raison, les processus de 
croissance individuelle (Niaré, 1994) et de maturation des gonades ne démarrent 
qu’à partir d’avril, moment où la température nocturne de l’eau franchit la barre 
des 25°C.  
 
En fait, compte-tenu du délai de maturation des gonades, les pontes sont surtout 
émises à partir de mai, avec un pic en juillet et août (Bénech et Dansoko, 1994). Les 
                                                
1 Cette régularité est bien sûr beaucoup plus évidente pour les écoulements, qui sont forcément intégrateurs, que pour les 
pluies, qui peuvent être très retardées ou même absentes d’une localité donnée. 
 
2 La composante génétique peut toutefois montrer des changements, mais à l’échelle de l’évolution des 
populations et des espèces : quelques dizaines d’année pour la dérive génétique d’une population, quelques 
centaines ou milliers d’années pour voir apparaître de nouvelles espèces.  
larves qui éclosent vont ainsi pouvoir bénéficier (dès qu’elles auront épuisé leur 
vitellus) des conditions favorables associées à la crue. En suivant la montée de l’eau, 
les larves et alevins envahissent les plaines où ils vont trouver un vaste espace 
aquatique protecteur ainsi qu’une nourriture abondante. En effet, entre mi-juillet et 
mi-septembre, l'inondation avance et recouvre progressivement les plaines 
dénudées et jonchées de déjections bovines et de tiges sèches. Il s’ensuit une 
cascade de processus enrichissants, qui commencent par la remise en suspension 
des débris de matières organiques qui vont être minéralisées par les bactéries ou 
directement consommées par de petits organismes hétérotrophes. La chaîne 
trophique emprunte ensuite différents chemins – certains passant par la croissance 
des macrophytes, supports de la multiplication d'une multitude de petites 
organismes épiphytes, d'autres par le développement du phytoplancton bientôt 
consommé par le zooplancton, d’autres enfin par l’intervention d’invertébrés 
racleurs et filtreurs de débris, qui sont à leur tour la proie des poissons. L’ensemble de 
ces processus se déploie sur toute la largeur du littoral mobile que représente 
l’avancée de l’inondation annuelle, ce qui a été décrit et synthétisé sous un modèle 
appelé « flood pulse » (Junk et al., 1989).  
 
Au terme de la crue et des hautes-eaux (i.e. vers fin novembre si l’on se situe dans le 
Delta), les alevins sont devenus les « jeunes poissons issus de la crue de l’année ». 
Bien qu’âgés seulement de quelques mois, ils atteignent 6 à 15 cm de longueur, ce 
qui est déjà, pour certaines espèces, la taille de reproduction. Mais ils ne vont pas 
pouvoir se reproduire immédiatement car la décrue s’amorce et l’espace 
aquatique des plaines se réduit, ce qui impose à tous ces poissons de regagner 
rapidement le cours principal du fleuve où ils vont se trouver concentrés, avec peu 
de disponibilité de nourriture pour chacun d’ente eux (Bénech, 2002). Et la saison 
froide arrive alors (décembre-janvier). Pour ces deux raisons (stress trophique et 
chute des températures), la croissance des individus va se ralentir ou devenir nulle 
(Niaré, ibid). Malgré l’environnement devenu défavorable et malgré la prédation 
(exercée sur eux par les gros poissons, par les oiseaux et par la pêche), une partie de 
ces poissons « 0+ » (qualifiés ainsi parce qu’ils sont dans leur première année) vont 
parvenir à survivre jusqu’à l’amorce de la crue suivante, en mai ou juin. Atteignant 
alors l’âge d’un an à peine, ils formeront le gros des bataillons de reproducteurs qui, 
au côté des gros individus âgés de deux ans et plus, engendreront la prochaine 
génération3.  
 
De ce cycle biologique des populations et de la pression de pêche qu’elles 
subissent émerge une dynamique particulière, qui se caractérise par le fait que 
chaque génération de poissons produite par l’écosystème, au cours d’une crue 
donnée, se retrouve « récoltée » en masse lors de la décrue et de l’étiage qui la 
suivent (Kodio et al. 2002). Plus la pression de pêche est importante, plus le taux de 
récolte est important et plus faible est la proportion de poissons qui, survivant à 
l’étiage et à la campagne de pêche, se retrouvent en position d’entamer une 
seconde année. Il s’ensuit alors que la majorité des poissons pêchés sont des 0+, 
                                                
3 La contribution relative des différentes générations (0+, 1+, 2+, etc..) à la natalité totale (nombre de larves 
écloses) est une question difficile, car si les classes 0+ dominent souvent en termes d’effectifs de reproducteurs, 
leur moindre taille moyenne individuelle corrige à la baisse leur poids réel dans la fécondité totale de la 
population. Certains auteurs pensent d’ailleurs que les très grosses femelles, qui sont âgées (et donc rares) mais 
qui sont dotées d’une fécondité extraordinaire (plusieurs dizaines de milliers d’œufs chez certaines espèces) 
jouent un rôle essentiel dans le renouvellement des populations.     
avec par exemple une proportion de plus de 70% pour le cas du Delta intérieur du 
Niger (Laë, 1992 ). 
 
Une autre conséquence de cette dynamique est la très grande dépendance de la 
capture réalisée lors de la campagne de pêche (en décrue et en étiage) vis-à-vis 
de la puissance de la crue, en termes de surface et de durée d’inondation, qui la 
précède immédiatement. Par exemple, dans le Delta Intérieur du Niger, les quantités 
capturées peuvent varier d’une année à l’autre d’un facteur trois, c’est-à-dire dans 
les mêmes proportions ou presque que les surfaces inondées par la crue, lesquelles 
passent de 6000 à 7000 km2 lors des faibles crues à plus de 20000 km2 lors des bonnes 
crues.  
 
Même si ce schéma est applicable dans une large mesure à tout le Haut Bassin et 
aux zones du Delta Intérieur et de la Boucle du Niger, il apparaît toutefois des 
variantes notables lorsqu’on se déplace vers l’aval. Ainsi, dans la région de Niamey, 
où l’onde de crue « de Guinée », ne parvient qu’en février, i.e. en pleine saison 
froide, la plupart des poissons préfèrent attendre, pour se reproduire, la crue de 
juillet-aout, résultant des pluies locales, et cela est vraisemblablement lié à un 
facteur de température (Malam Massou,   ). Plus au Sud, au Nigeria, l’onde de crue 
de Guinée n’est presque plus perceptible face à la crue locale produite par la 
saison pluvieuse en cours, et l’on se retrouve par conséquent face à un  schéma 
simple qui voit une seule onde crue, en saison chaude, exploitée par les populations 
de poissons selon la dynamique décrite plus haut.   .   
 
Ecologie et productivité des lacs de barrage du Bassin du Niger 
 
Généralement situés sur les cours de plaines des grandes rivières ou sur le fleuve lui-
même, les lacs de barrage ont pour l’essentiel un peuplement ichtyologique qui est 
à l’image de celui des biefs qui les précèdent et les suivent. Quelques nuances 
peuvent toutefois être dégagées. En termes de richesse spécifique, la présence 
d’importantes populations de petits clupéidés (genres Limnothrissa ou Pellonula) 
vient donner une touche originale spécifique aux grands réservoirs. En termes de 
dominances relatives des espèces, on note que les lacs de barrage qui sont vastes 
et assez profonds4 sont plus favorables que les fleuves aux populations d’Alestidés, 
alors que les Clarias sp. y sont au contraire bien moins abondants que dans les 
systèmes fleuve-plaine (Kantoussan et al.,  ). Enfin, dès lors que la pression de pêche 
est importante, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des lacs de barrage, les 
Cichlidés dominent la composition des captures, notamment Oreochromis niloticus 
et Sarotherodon galilaeus. D’une façon générale, la composition des captures est 
un peu moins variée dans les réservoirs que dans les systèmes fleuve-plaine. Mais 
cela peut s’expliquer par la moindre diversité des types de milieux et biotopes que 
l’on peut y trouver. 
   
La plupart des poissons des lacs se reproduisent au moment où les apports des 
tributaires reprennent, c’est-à-dire en début de saison des pluies. Ils effectuent alors 
un mouvement en direction de la queue amont du barrage, là où les tributaires se 
déversent. Il faut noter que ce timing n’est guère distinct de celui observé dans les 
biefs voisins des fleuves et rivières.   
                                                
4 L’importance de la masse d’eau (largeur du lac, profondeur) fait apparaître de véritables zones pélagiques qui 
se sont caractérisées par la dominance de la chaîne trophique planctonique, laquelle bénéficie finalement aux 
poissons zooplanctonophages tels que les clupéidés et les petits alestidés.  
 
L’écologie et la productivité halieutique des lacs de barrage sont commandées en 
partie par le cycle de niveau d’eau, lui-même sous l’influence conjointe du climat et 
du mode de gestion du barrage. Dans beaucoup de cas, les lacs de barrages sont 
utilisés comme régulateurs (stockage d’eau en crue/saison des pluies, puis 
déstockage et re-largage pour soutenir les débits de décrue et d’étiage dans le bief 
aval), si bien qu’ils montrent des variations saisonnières de niveau assez semblables à 
celles observées dans les biefs. Lorsque les barrages occupent des vallées au relief 
peu accentué, il s’ensuit de grandes variations de surface, avec une phase de 
montée de l’eau (avec inondation des rives basses, à l’instar des plaines inondables 
le long d’un bief), une phase de hautes-eaux puis une phase de retrait de l’eau 
jusqu’à tomber à un niveau d’étiage. Cependant, contrairement à ce qui se passe 
dans un système fleuve-plaine, la pente du processus de décrue n’est pas concave 
mais plutôt convexe – la décrue commence doucement et s’accélère au fur et à 
mesure que l’on avance dans la saison sèche. En effet, moins le niveau du plan 
d’eau est élevé et plus il faut turbiner de gros débits pour obtenir la même puissance 
d’énergie hydro-électrique. Par ailleurs, durant toute la saison de déstockage, des 
variations importantes des débits sortant peuvent être provoquées par les 
gestionnaires du barrage (pour différentes raisons), ce qui se traduit par des arrêts ou 
des reprises de mouvement des masses d’eau sur le lac. A la fin de la phase de 
déstockage, le lac se retrouve quelques jours ou quelques semaines à un niveau 
d’étiage, avec généralement une forêt émergente de troncs et de souches d’arbres 
morts. La date de début de remplissage du barrage dépend des gestionnaires du 
barrage et peut être retardée par rapport à la période de reprise des apports 
naturels des affluents. Par exemple, le lac de Sélingué n’est remis en charge qu’à 
partir de la deuxième quinzaine de juillet, deux mois après l’amorce de crue de son 
tributaire principal le Sankarani. 
 
Les mécanismes qui contrôlent la productivité halieutique des lacs sont plus divers 
que ceux des systèmes fleuve plaine. D’une part, on pense que des mécanismes de 
flood pulse sont à l’œuvre dans les lacs de barrage, puisqu’on y observe une 
corrélation entre la production halieutique et l’existence d’une ample variation 
saisonnière de niveau et de surface: cela signe l’existence d’un enrichissement du 
plan d’eau en matières organiques et minérales par léchage des milieux terrestres 
au pourtour (Kolding,…). D’autre part, il faut citer les mécanismes lacustres classiques 
d’enrichissement par recyclage vertical, ceux qui supportent la chaîne trophique 
phyto et zooplanctonique, qui ont sans doute une certaine importance dans les 
zones larges et profondes des grands réservoirs et dans la partie proche de la digue 
du barrage lui-même. Enfin, on s’interroge sur la part d’enrichissement provenant de 
la dégradation sur place de la biomasse ligneuse issue des forêts qui occupait la 
place du réservoir avant sa mise en eau. L’épuisement progressif de cette source 
devrait faire observer des baisses de la productivité halieutique des lacs barrages au 
fil des années, mais ce phénomène ne semble pas majeur en comparaison des 
effets de variations de surface de la retenue.     
 
Rapportée à leur surface (mesurée en hautes-eaux), la production en poisson des 
lacs s’échelonnent entre 60kg /ha  et 120 kg/ha.  Notons que cette gamme de 
valeurs est à peine supérieure à celle enregistrée pour les systèmes fleuve-plaine 
(surface également mesurée en hautes-eaux), pour une durée annuelle de 
couverture en eau qui est 2 à 3 fois supérieur, ce qui laisse penser que la base   
principale de la productivité est fondée sur l’enrichissement par le léchage des rives 
à la crue (qui n’a lieu qu’une fois par an, comme dans les systèmes fleuve-plaine) 
plutôt que sur la chaîne trophique pélagique.  
 
Un autre aspect important à souligner est la relative stabilité interannuelle de la 
production halieutique dans les lacs réservoirs, du moins tant que le barrage est géré 
de façon constante (et atteint la même cote de hautes-eaux) et tant que les 
pêches peuvent s’y dérouler de la même manière. Les variations interannuelles des 
statistiques de captures sont en général faibles, avec parfois une légère tendance à 
la baisse dans le long terme, par exemple à Lagdo et à Sélingué. On ne sait pas si 
cette baisse est due à la surpêche ou bien au développement de circuits de 
commercialisation non enregistrés.  
 
Il faut cependant noter que, dans le cas où le volume du réservoir est 
surdimensionné par rapport au bassin d’alimentation, alors le remplissage annuel du 
lac ne peut se faire aisément en cas de saison des pluies déficitaires, si bien que le 
niveau (et la surface) de pleine eau exprime de fortes variations interannuelles. Dans 
ce cas, les variations interannuelles de captures deviennent également  
importantes, à l’instar de ce qui se passe dans un système fleuve plaine. De tels cas 
se rencontrent aujourd’hui plus fréquemment sur le Bassin de la Volta (ex. : le lac du 
barrage de la Kompienga) mais on les observera aussi sur le Bassin du Niger lorsque 
des bassins versants modestes se verront équipés en barrage.    
 
Synthèse sur les écosystèmes aquatiques et leur productivité  
 
Parmi les éléments à tirer de ces traits de vie et de ces mécanismes, le premier est 
que le rôle joué par la crue annuelle dans le renouvellement des populations de 
poissons est décisif. Cette donnée doit cependant être précisée : c’est surtout la 
surface et la répartition de cette eau, qui joue un rôle déterminant pour la 
production biotique de l’écosystème en général et pour la reproduction et la 
croissance des poissons en particulier (voir Welcomme, 1979). Le débit, bien qu’étant 
le paramètre clé de la dynamique hydrologique, n’est pour les poissons qu’un 
élément nécessaire à l’inondation des plaines et non pas un facteur important en lui-
même. En effet, parmi les espèces de poissons de la zone nilo-soudanienne qui sont 
importantes pour la pêche, la plupart sont adaptées aux conditions des cours 
moyens des fleuves et pratiquement aucune n’est véritablement « rhéophile ». Elles 
vivent d’ailleurs très bien en conditions lacustres, comme dans les lacs de barrage.  
 
Un autre élément déterminant est constitué par l’amplitude de la variation 
saisonnière. Dans l’état actuel des connaissances, il est admis que cette variation 
joue un rôle favorable par la dynamique d’interaction qu’elle crée entre espaces 
secs et écosystèmes aquatiques, dynamique qui constitue un 
Facteur d’enrichissement de ces derniers en éléments nutritifs (voir plus haut le 
modèle d’enrichissement par le « flood pulse » – Junk et al., ibid). Ainsi, entre deux 
écosystèmes aquatiques de tailles identiques, celui qui présente une variation 
saisonnière plus ample (avec un contraste fort entre période de hautes-eaux et 
période de basses eaux) aura la productivité biotique la plus forte, notamment en 
poissons, parce qu’il est celui qui interagit le plus avec les espaces terrestres 
environnants. Certains paramètres morphologiques, tels que la douceur de pente 
des rives, joueront aussi un rôle favorable puisqu’ils déterminent, pour un marnage 
donné, l’ampleur de la surface léchée par la crue.  
 
Il existe aussi un seuil de conditions d’étiage au-dessous duquel il ne faut pas 
descendre (il faut qu’il reste un peu d’eau !), mais il est très bas. En d’autres termes, 
les conditions d’étiage n’apparaissent pas jusqu’à présent comme des facteurs 
limitants dans la dynamique de renouvellement des populations des principaux 
écosystèmes du fleuve Niger. 
 
Au-delà de ces traits principaux, à savoir l’importance de l’eau en tant que surface, 
puis l’importance de la variation saisonnière de cette surface, d’autres éléments plus 
fins peuvent être avancés à partir de l’analyse détaillée des traits de vie des 
poissons. 
 
Ainsi, un élément fin à prendre en compte serait que la phase favorable (la crue et 
les hautes-eaux) doit être prévisible et progressive dans son occurrence, et 
également assez longue dans sa durée annuelle, par exemple s’étendre sur 6 à 12 
semaines, et être constituée « d’un seul bloc ». On peut raisonnablement supposer 
que plusieurs phases de crue de moindre durée, qui seraient réparties en deux, trois 
ou quatre fois au cours de l’année, ne seraient pas aussi bien exploitées par la 
majorité des espèces de poissons, puisque leurs jeunes ne peuvent atteindre des 
tailles suffisantes (i.e. leur conférant un niveau de robustesse suffisant pour affronter 
des conditions défavorables) en un temps inférieur à deux ou trois mois. De même, 
une montée trop rapide des eaux, ou, pire encore, une montée non prévisible ou 
non progressive (succession de montée et de retrait de l’eau, sans calendrier fixe), 
constituerait sans doute une gêne à la reproduction des poissons, avec risque de 
perte des pontes. 
 
Le dernier élément à tirer de la connaissance du cycle des poissons est que plusieurs 
espaces de vie sont utilisés par les poissons au cours de leur vie et au cours du cycle 
annuel : à la crue les poissons doivent pouvoir envahir les plaines, et à la décrue, 
quelques mois plus tard, il leur faut pouvoir regagner le fleuve ou les lacs (Bénech, 
2002). En d’autres termes, la possibilité de mobilité spatiale constitue une 
composante essentielle de la stratégie adaptative de la plupart des espèces. Si 
cette mobilité, qui est basée sur la continuité de l’espace aquatique, au moins à 
certaines périodes de l’année, est empêchée, la capacité de renouvellement des 
populations est menacée. Pour la plupart des espèces, c’est la mobilité latérale à 
petite échelle, entre fleuve d’un côté et plaines et mares de l’autre, qui est 
indispensable, tandis que la mobilité longitudinale à grande échelle (sur quelques 
dizaines à quelques centaines de km) n’est importante que pour quelques espèces, 
notamment pour les Characidés.   
 
Enfin, un dernier élément, évident car il est universel donc non spécifique aux 
poissons du fleuve Niger, est que les poissons ont non seulement besoin d’eau pour 
vivre mais qu’ils ont besoin d’une eau de qualité convenable, c’est-à-dire qui ne soit 
pas trop chargée en polluants ou autres produits nuisibles à leur survie et à la vie de 
leurs proies. Cette présence de substances chimiques nocives pourrait être 
particulièrement dommageable lorsqu’elle survient là où vivent les larves et juvéniles 
(dans les plaines inondées, au moment de la crue), ou bien au moment des plus 
basses eaux (en avril-mai) lorsque les poissons ont déjà affaire à des conditions 
naturelles difficiles (peu d’eau, peu d’oxygène…). Une autre cause de la 
détérioration de la qualité de l’eau est constituée par la présence éventuelle d’une 
importante couverture végétale en surface (par exemple par les jacinthes d’eau), 
ce qui empêche la pénétration de la lumière, rendant la colonne d’eau sombre et, 
par conséquent, plus ou moins anoxique (Akinyemiju, 1987 ; Dembele, 1994). 
Toutefois, ces deux types de phénomènes (pollution et envahissement par des 
macrophytes) ne sont pas très présents aujourd’hui sur le fleuve sensu stricto. Mais ils 
le sont davantage dans les grands périmètres irrigués voisins, par exemple dans les 
canaux et les exutoires de l’Office du Niger. 
 
Malgré la diversité des points de vulnérabilité « potentiels » exposés ci-dessus, le 
niveau d’artificialisation des écosystèmes aquatiques du Bassin reste globalement 
faible, si bien que le niveau de la production halieutique peut encore y être 




1.2 Acteurs de la pêche : origines sociodémographiques, stratégies  




Les activités de pêche dans le Bassin du Niger jouent un rôle important comme 
moyens d’existence pour des milliers de familles vivant dans les zones favorables à la 
production de poisson. Elles contribuent également de façon significative à la 
sécurité alimentaire des pays, allant dans certains cas (Mali) jusqu'à représenter la 
moitié des approvisionnements en protéines.    
 
Un certain nombre de documents décrivant la pêche dans telle ou telle partie du 
bassin sont disponibles (voir annexe). Pour l’ensemble du bassin, nous avons utilisé 
Laë et al. (1992), les synthèses nationales réalisées pour l’Autorité du Bassin du Niger 
(Traore et Abdou, 2005) ainsi que l’analyse BRLi . 
 
Qui sont les pêcheurs du bassin du Niger ? 
 
Répondre à la question posée ici consiste à se demander comment on est devenu 
"pêcheur" au cours de l'histoire ou comment le devient-on encore de nos jours, sur un 
fleuve ou un lac du Bassin du Niger. Il apparaît que plusieurs trajectoires, anciennes 
ou récentes, peuvent conduire à cette activité professionnelle, exercée à titre 
principal ou secondaire.  
 
Tout en se gardant de figer les choses − car on sait que les identités individuelles et 
familiales peuvent évoluer − on opposera, d'un côté, les pêcheurs qui invoquent une 
appartenance à des groupes traditionnellement reconnus comme pêcheurs et, 
d'autre part, les personnes qui pratiquent la pêche sans invoquer de telles identités. 
 
Les pêcheurs appartenant à des groupes ethnico-professionnels qui s'identifient à 
cette activité 
 
Les groupes traditionnellement reconnus comme pêcheurs peuvent être soit des 
groupes ethniques souverains ("libres") spécialisés dans cette activité, d'effectifs 
souvent modestes, soit des castes de gens du fleuve qui sont subordonnés à des 
groupes ethniques puissants et larges – lesquels englobent bien sûr d'autres gens de 
toutes professions.   
 
Concernant le premier type, l'exemple le plus connu est celui du groupe bozo, un  
groupe d'origine mandé qui est venu peuplé le delta intérieur du Niger aux alentours 
du X ème siècle, en se spécialisant dans l'exploitation de l'écosystème aquatique, 
par la chasse et la cueillette au départ puis aujourd'hui par la pêche et la riziculture.  
Ce groupe est lui-même constitué de deux sous groupes principaux: les sorogo, qui 
peuplent et exploitent le cœur du delta (notamment les plaines du diakka et du 
kotya), et les kelenga, qui sont originaires du delta amont (zone de Ké-Macina) et 
qui, par leur très forte propension à la migration, se sont ensuite installés un peu 
partout, y compris dans les parties nord du Delta Intérieur (vers les lacs), mais aussi 
plus récemment dans tout le bassin du Niger et même partout sur les eaux intérieures 
et estuariennes de l'Afrique de l'ouest et centrale.  
 
Une autre catégorie de pêcheurs traditionnels est constituée par les gens de caste 
professionnelle "non noble", spécialisés sur les métiers du fleuve et de la pêche, et  
qui sont dépendants de grands groupes ethniques ayant exercé, à un moment ou 
l'autre de l'histoire, une hégémonie politique.  On distingue ainsi, d'amont en aval, les 
somono (bateliers pêcheurs) du groupe malinké, qui peuplent le haut bassin de la 
Guinée jusqu'au Mali en amont de Bamako puis, en descendant le fleuve, les 
somono du groupe bambara, qui peuplent les rives du fleuve de Segou jusqu'en 
aval de Mopti dans le Delta Intérieur.  Enfin, de l'extrémité Nord Est du Delta (Diré) 
jusqu'à Niamey, les pêcheurs autochtones appartiennent au groupe sonraï et sont 
appelés sorko.  
 
Dans la partie nigériane et camerounaise du bassin, et notamment (aujourd'hui) sur 
le barrage de Lagdo, on trouve également des groupes ethniques spécialisés de 
façon ancienne dans la pêche.  
 
L'appartenance à ces différents groupes de pêcheurs "traditionnels", qu'ils soient 
"libres" ou "de castes" liés à de grands groupes ethniques, renvoient à certaines 
compétences et qualités supposées: maîtrise des eaux basée sur une relation 
mystique avec les génies d'eau, connaissance et maîtrise des animaux dangereux 
(par exemple: relation entre l'hippopotame et les somono, capables de parler à 
l'animal pour le calmer). De façon plus triviale, on constate que ces groupes 
pêcheurs sont les seuls qui laissent leurs enfants jouer et apprendre à nager dans le 
fleuve. Cette attitude culturelle vis-à-vis de l'eau, qui contraste avec celle de la 
plupart des autres groupes ethniques en Afrique, confère à ces pêcheurs 
traditionnels des atouts professionnels reconnus dans de nombreuses situations 
halieutiques : par exemple la possibilité d'utiliser des pirogues solides en bois rouge 
(un bois qui coule et qui ne peut être utilisé comme planche de salut pour un 
pêcheur incapable de nager) ou bien la faculté de plonger et nager sous l'eau (une 
capacité bien utile quand il s'agit de dégager un filet pris dans une souche noyée 
au fond d'un lac de barrage)5. Ces compétences symboliques et pratiques 
permettent aux groupes traditionnels pêcheurs de revendiquer l'exclusivité de 
l'accès au poisson dès lors qu'il s'agit "d'aller sur l'eau", dans la mesure bien sûr où ils 
sont en position politique pour le faire. Dans les pays où ces groupes sont "chez eux" 
                                                
5Ces capacités ouvrent aussi à ces groupes des perspectives de reconversion dans certains 
métiers difficiles liés au fleuve, telle que la plongée pour creuser et remplir les paniers de 
sable (exploitation artisanale des granulats). Du point de vue de la culture culinaire, on dit 
aussi que les pêcheurs sont les seuls à manger la tête du poisson, et même à la préférer aux 
filets.   
et puissants (cas du Mali), cette exclusivité reste effective. 
 
Les autres pêcheurs 
 
Malgré les atouts spécifiques indéniables dont jouissent les pêcheurs traditionnels,  
bien d'autres catégories de personnes, intéressées par les gains alimentaires ou 
financiers et issues de toutes sortes de groupes ethniques, se consacrent à l'activité 
de capture du poisson. On doit distinguer ici différents contextes et cas possibles.  
 
Tout d'abord, il y a les groupes de paysans qui, disposant sur leur terroir de quelques 
ressources aquatiques (que ce soit sous forme de mare ou d'une rivière), pratiquent 
depuis toujours la capture du poisson, très généralement sans disposer de pirogues 
mais à pied, soit avec des lignes simples depuis la rive, soit avec des vanneries ou 
des petits filets manœuvrés à la main. Leur activité de pêche est souvent limitée à 
quelques jours par an, à l'occasion de pêches collectives sur les petites pièces d'eau 
qui s'amenuisent en fin de saison sèche. Ces pêches paysannes représentent des 
activités de subsistance (pose de petites nasses par les femmes), avec parfois une 
composante ludique (pour les enfants) et même une dimension festive et rituelle 
(cas des pêches collectives de mare sacrée). On peut qualifier ces gens de 
"paysans pratiquant la pêche de façon marginale". Ils ne doivent pas être 
comptabilisés comme "pêcheurs".  
 
Cependant, il existe des gens qui, bien que dépourvus de tradition de pêche par 
leur origine, se sont mis à pratiquer la pêche de façon intensive. Il peut s'agir au 
départ de jeunes célibataires (de tous groupes ethniques et sociaux, ruraux ou 
urbains) partis comme aventuriers pour gagner de l'argent et ayant choisi de se fixer, 
pour quelques mois, quelques années ou parfois davantage, sur le bord d'un fleuve 
ou d'un lac, soit en s'employant comme main d'œuvre auprès de pêcheurs, par 
exemple pour tirer la senne, soit en les imitant et en apprenant à pêcher pour eux-
mêmes de façon professionnelle, c'est-à-dire à manœuvrer des pirogues et à poser 
des filets. Selon les cas considérés, ces pêcheurs peuvent être comptabilisés comme 
pêcheurs saisonniers (lorsqu'ils retournent au village, chez leurs parents, pour la saison 
des cultures) ou bien comme pêcheurs à plein temps. Pour une partie d'entre eux, la 
pêche n'est qu'une activité provisoire de jeunesse, qui ne dure que quelques années 
le temps d'accumuler un peu d'argent en vue d'un projet de mariage ou de 
migration plus lointaine.  
 
Mais certains de ces jeunes vont persister dans l'activité de pêche, prendre épouse 
et s'établir en famille auprès des zones de pêche, fondant des campements en se 
regroupant par origine, ou bien créant de nouveaux quartiers accolés aux 
campements des pêcheurs traditionnels. On peut alors parler de communautés de 
néo-pêcheurs, ayant choisi de vivre principalement et pour longtemps de la capture 
et de la vente du poisson. De grandes concentrations de néo-pêcheurs peuvent 
ainsi se former auprès des nouveaux écosystèmes aquatiques (cas des lacs de 
barrage, comme Lagdo), lorsque les pêcheurs traditionnels ne sont pas en position 
de revendiquer l'exclusivité de l'accès au poisson.  
 
Un autre cas de figure est celui de personnes très pauvres, sans spécificité d'origine 
ethnique, qui pratiquent la pêche sans pirogue depuis les rives d'un fleuve ou d'un 
lac avec quelques petites nasses ou avec un morceau de filet récupéré. Pour de tels 
gens, la pêche joue un rôle de "filet de survie", et elle peut être, pour certains d'entre 
eux, l'unique source de subsistance et de revenus. De telles situations se rencontrent 
notamment dans les villes, mais cela reste des cas isolés. Les pêcheurs traditionnels 
les tolèrent comme des exceptions, dans la mesure où les moyens de capture 
employés sont très modestes.  
 
Une évaluation numérique difficile 
 
Dans le Bassin du Niger, les estimations du nombre de personnes directement 
impliqués dans l'activité de pêche, c'est-à-dire dans la capture du poisson, sont 
entachés de fortes incertitudes, et il est un fait que de nombreuses variations 
apparaissent selon les sources documentaires.  
 
Pour partie, les incertitudes sont liées à la diversité et à la difficulté de définition du 
statut de pêcheur (voir plus haut). Elles sont aussi liées à des problèmes 
méthodologiques et statistiques, et, d'une façon plus générale, à l'insuffisance 
d'efforts déployés par les Etats pour effectuer de réels recensements. Même lorsque 
des statistiques sont disponibles, un certain nombre de mises au point doivent être 
effectuées pour pouvoir interpréter les chiffres fournis :  
- Un pêcheur est un actif dans la pêche, c'est-à-dire une personne de force adulte 
(≥12 ans) qui participe directement aux actions de capture du poisson. Un ratio 
moyen, observé au Mali par Morand (2001) est de 2,1 personnes actives6 dans la 
pêche par ménage de pêcheur, ce dernier comptant 8,3  personnes en moyenne. 
Cela fait un ratio approximatif de 0,25 entre le "nombre d'actifs pêcheurs" et la 
"population totale formée par les ménages de pêcheurs".  
- Certaines études comptabilisent les "patrons-pêcheurs" plutôt que les actifs 
pêcheurs, en se fondant par exemple sur les registres d'unités de pêche, de pirogues 
ou de licences de pêche (lorsqu'ils existent). Cela conduit à des chiffres dont l'ordre 
de  grandeur est deux fois inférieur à celui du nombre d'actifs – mais du même ordre 
de grandeur que le nombre de ménages de pêcheurs.  
- Si tous les pêcheurs capables d'aller sur l'eau avec une pirogue, de poser des filets, 
de pêcher plusieurs mois par an et de vendre du poisson sont comptabilisés de 
façon légitime comme "pêcheurs", cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont tous 
des "pêcheurs à plein temps", car beaucoup de ces pêcheurs pratiquent une autre 
activité qui les occupe à titre principal plusieurs mois par an, comme par exemple 
l'agriculture. Ainsi, s'il s'agit de traduire un effectif de pêcheurs en une pression de 
pêche, une modulation devra être faite.   
- Certains pêcheurs se déplacent au cours de l'année, d'une zone à l'autre, souvent 
avec tous les membres du ménage. Le fait d'additionner des effectifs observés ou 
déclarés "aux maximums saisonniers" dans des zones différentes peut conduire à une 
surestimation du nombre de pêcheurs total dans un pays.  
- Enfin, on doit rappeler que les paysans et autres ruraux pratiquant la pêche de 
façon marginale ou occasionnelle (voir ci-dessus) ne doivent pas être comptabilisés 
comme "pêcheurs". 
 
Compte tenu des remarques précédentes, dont les conséquences ne sont pas 
toujours bien mesurées et qui expliquent certaines incohérences dans les chiffres, 
                                                
6 Il s’agit généralement du père et d’un fils, parfois de deux fils. En l’absence de garçon, un père peut être 
accompagné en sortie de pêche par une fille adolescente de force adulte. 
nous avons recherché les informations issues de différentes sources et nous les 
présentons dans le tableau suivant, avec deux colonnes centrales de données 
faisant apparaître des sources antérieures, et deux colonnes à droite où nous faisons 
apparaître les chiffres qui nous paraissent les meilleurs, incluant parfois de nouvelles 














Evaluations du nombre de pêcheurs dans le bassin du Niger 
Sélection des meilleurs 
chiffres + chiffres 
originaux obtenus par la 
présente synthèse 
  





Par zone par pays 
Guinée 6000  4500 4500 Haut-Bassin  
Mali  400 
lac de 
Sélingué 
Mali 800 (1995) 1600 
Bassin du Bani 









1500 à 2000 
67000 





2007  1420 1420 
Bief du Niger 
de Malanville 




Lac Kainji Nigeria 6300 6300 
Bénoué en 







Lagdo Cameroun   3900 3900 
Haut Bassin de 
la Bénoué 
Tchad  2600 ?? 2600 2600 
Total (hors Delta) 103460 à 108520 
Delta (aval 
d'Onitsha) 
Nigeria    
Sources :  
1:  S. Camara (2008) ; 2:                                   ;  3:                                 ; 4:                             ;  
  
D'un point de vue démographique, il ressort de ce tableau que, si l'on admet que le 
nombre de pêcheurs actifs (hors Delta) ne dépasse que de peu la centaine de mille, 
alors la population de personnes concernées (c'est-à-dire vivant au sein d'un 
ménage de pêcheurs) ne doit pas excéder 450000, voire un demi million de 
personnes tout au plus. Cela doit être mis en rapport avec la population totale du 
bassin (d'habitants) ou avec la population agricole (                          ).  
 
Bien sûr, il faudrait compter davantage de personnes si l'on incluait les autres 
compartiments de la filière pêche-poisson, car l'activité de pêche et la valorisation 
des produits qui en sont issus sont génératrices d’emplois indirects en amont et en 
aval : fabricants de pirogues, commerçants de filets, commerçants de glace, 
collecteurs, porteurs de débarcadères, transformatrices, mareyeurs et mareyeuses, 
détaillantes etc. Tout cela joue un rôle important, notamment pour l’emploi rural 
féminin. On a parfois considéré que le ratio "nombre d'emplois à terre (induits dans la 
filière)" sur "nombre d'emploi dans l'activité de capture" était supérieur à 1, mais nous 
pensons que la valeur "1" devrait être adoptée par prudence, soit un emploi à terre 
pour un emploi de pêcheur. Toutefois, cette prise en compte des emplois à terre ne 
conduit sans doute pas à doubler la population concernée par la pêche, car une 
partie des emplois « à terre », notamment dans la filière de valorisation, sont assurés 
par des personnes qui sont déjà membres de ménages de pêcheurs – par exemple 
les activités de transformation du poisson sont souvent assurées par des femmes de 
pêcheurs. La population dont les moyens d’existence reposent sur la pêche reste 
donc vraisemblablement inférieure à un million de personnes pour l’ensemble du 
Bassin du Niger.  
 
Stratégies de moyens d'existence 
 
Qu'ils appartiennent à l'un des groupes pêcheurs traditionnels ou qu'ils soient des 
néo-pêcheurs, les pêcheurs déploient leurs activités sous la double contrainte 
suivante: se tenir toujours au plus près des zones riches en poisson, de façon à 
obtenir de bonnes captures rentabilisant les investissements en engins de pêche, 
mais aussi essayer d'obtenir le grain pour l'alimentation familial en déboursant le 
moins d'argent possible. Ces contraintes s'exercent dans des directions opposées: la 
première pousse à la mobilité (donc à la spécialisation) et la seconde à la 
polyactivité (donc à la sédentarité). En fonction de leurs palettes atouts en capital 
social (accès à des terres cultivables en quantité suffisante) et en capital technique 
halieutique, les pêcheurs vont donc opter pour des stratégies assez contrastées:  soit 
rester sur place, sur le territoire du village d'origine, pour combiner pêche et 
agriculture, avec une relâche de l'activité de pêche en période de travaux des 
champs, soit poursuivre la seule activité de pêche de façon exclusive, en acceptant 
le cas échéant de faire preuve de mobilité.  
 
Généralement, les pêcheurs qui sont "exclusifs" le sont moins par choix que par 
contrainte subie: c'est par exemple le cas des migrants bozo qui, installés depuis les 
années 80 autour des lacs de barrage, à Sélingué et à Lagdo, loin de leurs village 
d'origines, n'ont pas d'accès à la terre. Dans le Delta intérieur, la majorité des 
pêcheurs bozo qui sont sur leurs terroirs villageois cultivent (80 % selon Baumann, 
1988). Il en va de même pour les somono malinké sur les plaines inondables du Haut-
Bassin en Guinée.  
 
Dans le Haut Bassin et jusqu'au Delta Intérieur, la riziculture pluvio-fluviale, c'est-à-dire 
la culture extensive des variétés locales de riz flottant des plaines inondables, est 
l'activité complémentaire dominante chez les ménages de pêcheurs. L'organisation 
du calendrier d'activité annuelle est dans ce cas très aisée : en effet, l'essentiel de la 
campagne intense de pêche, calquée sur la période de disponibilité du poisson, se 
fait de la décrue jusqu'en étiage, alors que les travaux des champs se font sous les 
premières pluies puis en crue (hivernage) et hautes-eaux et avant de s'achever par 
les récoltes en début de décrue. En dehors de la fin d'étiage (où l'on peut avoir à 
pêcher et à labourer au même moment) et du début de décrue (où l'on doit 
récolter alors que la campagne de pêche peut déjà démarrer), les deux cycles 
d'activité sont donc quasiment disjoints et complémentaires. Par ailleurs, alors que la 
pêche rapporte surtout de l'argent (et bien évidemment des protéines pour la sauce 
familiale), la culture est essentiellement pratiquée pour la subsistance, c'est-à-dire 
pour fournir le grain nécessaire pour la marmite des ménages pêcheurs, évitant ainsi 
des achats à l'extérieur. La complémentarité entre les deux activités serait donc 
idéale si elles n'étaient pas soumises de façon corrélée aux mêmes aléas naturels: 
lors des années de faible inondation, le poisson devient rare et les surfaces de riz 
récoltables sont également faibles. La situation des ménages de pêcheurs des 
systèmes fleuve-plaine inondables peut alors devenir catastrophique, comme cela a 
été le cas tout au long des années 80 et 90, entrainant un net phénomène 
d'appauvrissement (Baumann).  
 
Ces difficultés rencontrées sur leurs zones d'origine (les systèmes fleuve-plaine) sont 
l'une des causes de l'émigration des ménages de pêcheurs traditionnels vers de 
nouveaux espaces de pêche, le plus souvent sur des lacs de barrage nouvellement 
crées, soit dans leur propre pays (cas de Sélingué et Manantali au Mali) soit dans des 
pays étrangers, sur le Bassin du Niger (Lagdo) ou ailleurs (Kompienga, Lac Volta, 
Garafiri, Kossou, Buyo).  
 
Autour des lacs de barrage où ils s'installent, les pêcheurs ne trouvent généralement 
pas de terres à cultiver: les agriculteurs autochtones, qui ont déjà été délogés du 
fond de la vallée par la mise en eau du lac, ne sont pas prêts à abandonner des 
espaces supplémentaires à ces nouveaux venus, perçus comme des étrangers (qu'ils 
soient nationaux ou non). De ce fait, les pêcheurs des lacs de barrage deviennent 
dans la plupart des cas des pêcheurs à plein temps, sauf s'ils peuvent rentrer une fois 
par an au village d'origine pour participer à la saison des cultures.  
 
Dans les régions traditionnelles de pêche des systèmes fleuve-plaine, où de 
nombreuses zones de pêche étaient, et sont parfois encore, enclavées, hors de 
portée des circuits de collecte des mareyeurs en frais, une partie importante de la 
production est transformée sur place, par séchage ou fumage. C'est le cas 
notamment de tous les silures et des poissons de faible taille. Dans ce processus, les 
femmes de pêcheur jouent un rôle important car ce sont généralement elles qui 
traitent la capture débarquée par leurs maris. Le poisson transformé est stocké 
quelques jours à quelques semaines en attente du passage d'un commerçant 
spécialisé ou en attente d'une possibilité, pour la femme, de se rendre sur un marché 
proche pour y vendre son produit. Autour des lacs de barrages, lorsque les circuits 
de collecte et de mareyage sont très développés et bien orientés vers des marchés 
urbains proches, la majeure partie du poisson est vendu en frais et l'activité de 
transformation devient moins importante, amoindrissant ainsi cette source de 
revenus pour les femmes des pêcheurs. Ces dernières ne sont en effet pas en mesure 
de s'imposer socialement dans le commerce du poisson frais, qui nécessite des relais 
sur les marchés urbains.  
 
Les pêcheurs traditionnels migrants qui viennent s'installer sur les nouveaux lacs de 
barrage y sont parfois rejoints par des néo-pêcheurs. Ce processus n'est toutefois pas 
général: au Mali, il n'y a pas de néo-pêcheurs, car l'hégémonie des pêcheurs 
traditionnels, qui sont ici des citoyens du pays,  est suffisante pour interdire toute 
entrée dans la pêche "sur l'eau", c'est-à-dire avec pirogue, à quiconque n'est pas 
bozo ni somono. Mais à Lagdo, au contraire, un vaste éventail de gens venus de 
toutes les régions du Cameroun sont venus s'installer pour pêcher dans le lac, au 
coté des pêcheurs traditionnels qui sont aussi bien des locaux et que des migrants 
bozos venus du Mali.  
 
Les deux types de pêcheurs (traditionnels et néo-pêcheurs) ne se confondent pas 








































DIN  et 
Kainji +++= plus de 20 % des ménages concernés 
++ entre 5 et 20 % des ménages 
+ entre 0 et 5 % 
Lagdo : +++ pour les 4 premières contraintes exprimées 
 






Composantes/site DIN Kainji Lagdo Sélingué 
Insuffisance alimentaire +++ ++  + 
Non accès aux soins de 
santé 
+++ ++ +++ ++ 
Non accès à l’eau 
potable 
++ ++ +++ + 
Non accès à 
l’argent/crédit 
++ +++ +++ ++ 
Non accès à l’école ++ + +++ + 
Manque de matériel de 
pêche/agricole 
++ +  ++ 
Changement régime 
hydrologique/stock 
+ ++  + 
Manque de bétail +    
Conflits entre villages +    
Manque de soutien +    
Non accès au moulin +    
Non accès à l’éléctricité + ++   
Prix du carburant +    
Coût de la vie + +   
Absence d’organisations 
communautaires 
+  ++  
Manqué d’organisations 
de femmes 
 +  + 
Conflits entre ménages +    
Diminution des récoltes +    
Manque de terre 
cultivable 
+ +  +++ 
Qualité logement  ++   
Trop de pêcheurs  +  ++ 
Mauvais accès au 
marché 
 +   
Manque de fabrique de 
glace/conservation 
  ++  
Surveillance /gestion 
pêche/encadrement 
  ++  
Infrastructures    ++  
campements si l'administration a imposé des sites d'implantation en nombre limité. 
Les néo-pêcheurs sont généralement d'origine "nationale", voire autochtone, et 
bénéficient de ce fait d'une supériorité de statut administratif, alors que les pêcheurs 
traditionnels migrants, venus de loin et souvent de l'étranger (du Mali), bénéficient 
de leur savoir faire supérieur dans le métier de la pêche. Paradoxalement, les 
pêcheurs traditionnels migrants, bien qu'en situation d'allochtones sur les lacs de 
barrage, ont davantage d'affinités économiques avec les mareyeuses locales 
puisqu'ils pêchent de façon permanente et intensive et qu'ils savent, à la demande, 
cibler les gros poissons. Ils sont également très demandeurs de crédits 
(remboursables avec le produit de leur pêche) auprès des mareyeuses (Ndjock, 
2009) et, de ce fait, ils contestent peu les prix d'achat du poisson que celles-ci leur 
imposent. 
L'arrivée de néo-pêcheurs autour des lacs de barrage a pour principale motivation 
les possibilités de gains monétaires quotidiens dans l'activité de pêche, au moment 
où les agricultures pluviales (sorgho, mil) connaissaient de grandes difficultés dues au 
climat et à la baisse relative de leur valeur sur les marchés (un phénomène qui est 
toutefois en train de se retourner). Cependant, le processus de passage de 
l'agriculture à la pêche en tant qu'activité principale soulève des interrogations: la 
pêche représente-t-elle une "activité de dernière chance" (last resort activity) pour 
les plus fragiles et malchanceux des ruraux ou au contraire correspond-elle à une 
stratégie de sortie de la pauvreté pour des gens particulièrement dynamiques mais 
empêchés de poursuivre d'autres activités par manque de terres ou faible niveau 
scolaire ?  
 
5. Evaluation de la vulnérabilité et des situations de pauvreté 
 
Des enquêtes menées sur différentes zones permettent d'obtenir les éléments de 
vulnérabilité des pêcheurs dans le Bassin du Niger, tels que perçus par les pêcheurs 
eux-mêmes. 
 
L’examen des données montrent ainsi que le passage des situations « traditionnelles» 
en système fleuve-plaine à des situations « modernes » d’installation autour des lacs 
de barrage ne s’accompagnent pas forcément d’une réduction  de la vulnérabilité 
dans tous les domaines : ainsi, à Kainji, le manque d’accès au crédit et le défaut de 
qualité de l’habitat sont fortement ressentis. A Lagdo, c’est l’accès aux soins de 
santé, à l’eau potable, à l’école, au crédit qui posent problème. Enfin, les pêcheurs 
du lac de barrage de Sélingué manquent cruellement d’accès à la terre.  Malgré 
cela, c’est bien dans le Delta intérieur que le plus grand nombre de manques sont 
ressentis, en particulier en termes d’insuffisance alimentaire, alors que 
paradoxalement les pêcheurs y ont accès à des terres. Cela montre qu’un revenu 
régulier (par la vente du poisson) donne un meilleur sentiment de sécurité 
alimentaire que la disponibilité de terres dont la productivité agricole est fortement 











Institutions et formes traditionnelles de gestion  
 
Les formes ancestrales d’institutions et de gestion des pêches constituent l’une des 
principales richesses du monde des pêcheurs traditionnels. Sur la base d’un rapport 
mystique entretenu avec les génies d’eau par les découvreurs des milieux et des 
lieux de pêche, des pratiques autorisées et interdites sont édictées : ouverture de la 
pêche à partir de telle période, prohibition de certains engins, de certains pratiques 
(barrage totale des grands bras), fermeture de la pêche à d’autres période (mise en 
defens). D’une façon générale, ces pratiques ont un double effet : elles réduisent la 
pression de pêche, conduisant sans doute à de meilleurs prises « en moyenne » pour 
un effort donné, et elles assurent un partage relativement pacifique (à défaut d’etre 
toujours équitable) du flux de richesse naturelle produit chaque année par les eaux. 
 
Le difficile passage vers des formes modernes   
 
Après les indépendances et jusqu’au début des années 90, des textes de lois 
régissant la pêche ont été établis dans la plupart des pays, calqués (ou intégrés) à 
ceux régissant les eaux et forets : les Etats se voyaient dépositaires d’un capital « sur 
pied » et en charge de sa conservation, donc habilités à édicter de nombreuses 
règles restreignant les prélèvements et à poursuivre les contrevenants, c’est-à-dire les 
pêcheurs.  Les règles imposées étaient inspirées de celles alors en vogue chez les 
gestionnaires des pêches maritimes, à commencer par l’interdiction des petites 
mailles « pour laisser aux poissons le temps de grandir et de se reproduire ». Compte 
tenu des pratiques de pêche réelles en milieu continental (notamment des pêches 
de décrue, les plus productives dans les systèmes fleuve-plaine) et compte tenu de 
la diversité des milieux, ces règles étaient inapplicables en pratique, ce qui fait 
qu’elles ont surtout servi à justifier des transactions « d’arrangement », c’est-à-dire à 
lever des prébendes sur l’activité de pêche.  Il s’en est suivi un peu partout 
l’apparition de relations exécrables entre les pêcheurs et l’administration, les agents 
des eaux et forets étant tout particulièrement désignés comme « prédateurs ».  
 
De façon étrange, l’adoption de telles règlementations conservationnistes n’a pas 
empéché les gouvernements de concevoir simultanément des plans de 
développement de la pêche, avec force projection de croissance quant aux 
tonnages de poissons débarqués. Certains de ces plans ont connu des début 
d’exécution (projet FED de l’Opération Pêche de Mopti, 197.. -  ) avec création de 
ports de débarquements, de plate-forme d’expédition, d’usines de transformation, 
accompagné de la mise en place d’un réseau de coopérative pour faciliter l’accès 
aux intrants (insecticides) et aux crédits d’équipement.    
 
L’echec relatif de ces plans (par rapport à l’atteinte de leurs objectifs productivistes), 
suite pour partie à la situation prolongée de déficits des crues durant deux 
décennies (1973-93), combiné avec la grave crise économique et sociale des 
années post-ajustement structurelles et avec les crises politiques et les réformes 
démocratiques des années 90 (conférences nationales) ont été autant de facteurs 
qui ont conduit les Etats d’Afrique de l’Ouest a revoir à la baisse leurs prétentions en 
matière de gestion des pêches intérieures. De nouveaux codes de la pêche ont été 
rédigés dans la deuxième moitié des années 90, faisant une large place à des 
approches décentralisées (par exemple avec l’instauration de conseils locaux ou 
régionaux de pêche habilités à spécifier des réglementations locales). Ces 
approches, bien décrites « sur le papier », ont toutefois rencontré de grandes 
difficultés d’implémentation dans la pratique.  
 
Dans certains cas, cela a abouti à des situations de vide réglementaire « de fait » , 
de « laisser faire » (cas actuel du delta intérieur du Niger) et dans d’autres cas à des 
tentatives méritoires de mise en place de formes de gestion prenant en compte les 
spécificités locales (plan de co-gestion, plan d’aménagement participatif). Ces 
dernières formes modernes sont plus aisées à mettre en place sur des plans d’eau 
bien délimités, avec des pêcheurs non locaux donc plus réceptifs aux desiderata 
des services administratifs, ce qui est en effet la situation que l’on rencontre autour 
de nombreux lacs de barrage.  
   
 
  
1.4 La productivité de l’eau dans le bassin du Niger. Application à la 
pêche et à l’aquaculture 
 
 
Il sera de plus en plus difficile de satisfaire la demande en eau de l’agriculture, à 
l’échelle mondiale du fait du développement des autres usages de l’eau. Face à la 
nécessité de mieux utiliser la ressource, le concept de productivité agricole de l’eau 
a suscité récemment un regain d’intérêt, notamment pour mieux analyser quelles 
améliorations peuvent être apportées dans l’utilisation et la gestion de l’eau à 
l’échelle d’un bassin (Molden et al. 2003; CPWF 2008; FAO 2008a, 2008b; 
WorldWatch Institute 2008). Pour ce faire, il serait utile de pouvoir étendre l’utilisation 
de la productivité de l’eau (PE) aux autres usages de cette ressource afin de 
bénéficier d’une métrique commune.  
Parmi les autres activités utilisant l’eau, figurent la pêche et l’aquaculture. Quelles 
sont les possibilités et les limites de l’application du concept PE dans ce domaine en 
ce qui concerne le bassin du fleuve Niger?  
 
Le concept de productivité de l’eau 
 
La Productivité de l’Eau (PE) est définie par un rapport. Le numérateur représente le 
bénéfice net produit par une récolte, une forêt, une pêcherie, un troupeau ou par 
des systèmes agricoles mixtes. Le dénominateur est le volume d’eau qui a été 
consommé pour produire ce bénéfice.  
Globalement, la PE traduit la volonté de produire plus de nourriture, de revenus et 
de moyens de subsistance, ainsi que de diminuer le coût social et environnemental 
de chaque volume d’eau consommé.  
Il a été fait un assez grand nombre d’interprétations de la consommation d’eau et il 
est utile d’en rappeler la définition pour chaque application. C’est l’un des 
principaux défauts de la PE quand il s’agit de l’appliquer pratiquement à des usages 
variés.  
La consommation de l’eau est définie comme le volume attribué à un usage, et 
rendu indisponible pour d’autres usages existants ou potentiels (Kijne et al. 2003).  
 
Cette définition de la consommation a initialement été développée pour 
l’agriculture pluviale ou irriguée, où des volumes d’eau sont attribués à un système 
productif qui les consomme. Elle est plus difficilement applicable à d’autre usages 
des ressources naturelles, en particulier à ceux qui ressortent des activités de 
cueillette, par opposition aux activités agricoles. Dans les activités de cueillette 
(collecte de graines ou de fruits sauvages, chasse, pêche, usage du bois des forêts), 
l’eau qui a été utilisée dans le processus de production naturelle n’a pas été attribué 
spécifiquement aux produits récoltés. Il est donc difficile dans ce cas d’estimer une 
valeur de PE à ces produits et un consensus est nécessaire pour définir une 
consommation qui permette d’inclure ces productions dans une métrique 
commune. Le cas des pêches maritimes est un exemple extrême, où il a été proposé 
de mettre au dénominateur de PE la quantité d’eau contenue dans les produits de 
la pêche.  
La valeur calculée pour la productivité de l’eau dépend fortement de l’échelle 
d’observation, et la valeur de l’eau peut être très différente selon l’échelle (le 
fermier, le gestionnaire local, le planificateur de bassin ou le décideur national).  
Enfin, il ne faut pas oublier que s’il est nécessaire d’économiser l’eau, l’objectif 
global est celui de la production de nourriture, du bien être des populations et de la 
sauvegarde de l’environnement, et donc d’autres variables que la PE sont 
également à prendre en compte. 
 
Productivité de l’eau et pêche 
 
D’une façon générale, les volumes d’eau dans lesquels se déroule la pêche 
continentale ne sont pas dédiés à cette activité. Il s’agit de plans d’eau naturels ou 
de retenues artificielles conçues pour d’autres usages. En ce qui concerne la pêche, 
il est donc difficile de donner une valeur au dénominateur de PE et celle-ci demeure 
indéterminée. 
Il existe cependant un cas particulier, lorsque les captures peuvent être modifiées 
par un changement dans le régime hydrique du plan d’eau considéré. Si l’on peut 
attribuer une variation des captures à une variation dans le volume d’eau qui 
alimente le plan d’eau, il est possible de calculer une productivité marginale de 
l’eau (PEm) du système pêche : 
 
PE marginale de la pêche= ∆ captures/∆ volume d’eau 
 
Cette notion est utile lorsque les aménageurs envisagent des modifications du 
régime hydrique dans des milieux où la pêche est pratiquée. Elle implique 
cependant que la relation entre captures et hydrologie soit connue et 
extrapolable aux conditions nouvelles qui seront créées. 
 
Productivité de l’eau et pisciculture 
 
Contrairement à la pêche, la pisciculture est une activité proprement agricole pour 
laquelle il est possible d’estimer une consommation d’eau. Celle-ci dépend souvent 
de l’échelle considérée. 
Nous pouvons prendre à titre d’exemple un étang de pisciculture. celui-ci perd de 
l’eau par évaporation, qui peut être considéré comme une consommation d’eau. 
Au cours du cycle de production, l’étang produit un volume d’eau polluée par les 
matières organiques. Si cevolume est utlisé pour l’irrigation, il n’est pas inclus dans 
dans la consommation d’eau mais au contraire considéré comme amélioré pour 
l’irrigation. Si ce même volume est rejeté dans un cours d’eau, on peut avoir à 
estimer le volume d’eau de rivière nécessaire pour atteindre une auto-épuration par 
la rivière la rivière. Le volume consommé peut alors être considérable. L’utilsation en 
aval des effluents d’une pisciculture est un facteur majeur pour l’estimation de la 
consommation. L’échelle du système pris en compte est donc importante, suivant 
que sont pris en compte : 
- l’étang de pisciculture dont la consommation est l’eau évaporée et infiltrée, 
plus l’effluent pollué, 
- le système (étang + champ irrigué) où la consommation est l’évaporation de 
l’étang plus l’évapotranspiration du champ, 
- le système (étang + rivière) avec une consommation d’eau égale à 
l’évaporation de l’étang plus l’eau de dilution de l’effluent pollué. 
Cet exemple illustre comment le calcul de la consommation d’eau et de la PE 
dépend de l’échelle prise en compte et de la combinaison des bénéfices 
effectivement rendus par un volume d’eau. Il explique en partie pourquoi des 
valeurs de PE aussi différentes peuvent être données pour des systèmes de 
production apparemment semblables.  
Ajoutons pour terminer qu’un bilan exact de la consommation d’eau en pisciculture 
devrait inclure l’eau virtuelle contenue dans les aliments utilisés. 
 
Productivité de l’eau et pêche dans le bassin du Niger 
 
Le concept de productivité marginale de l’eau s’applique essentiellement pour 
évaluer des changements dans les captures en fonction des variations du régime 
hydrique naturelles ou causées par l’homme. La variabilité des plaines d’inondation 
se prête bien à cette analyse, en particulier pour le Delta Intérieur du Niger (DIN). 
 
La pêche dans le Delta Intérieur du Niger 
 
Le Delta Intérieur du Niger est l’un des hauts lieux de la pêche dans le basiin du 
fleuve Niger. Il est traditionnellement reconnu que les quantités de poissons péchées 
dans le delta dépendent directement de l’importance de la crue annuelle (Laë 
1992 ; Laë et Mahé, 2002 ; Quensière, 1994). Des relations du même type ont été 
observées ailleurs, et notamment pour la plaine d’inondation du Logone dans le 
bassin du Tchad ou pour le Tonlé Sap et le Grand Lac du Cambodge (Bénech et 
Quensière, 1983 ; van Zalinge et al., 2003).   
 
Les relations établies par Laë et Mahé (2002) avaient permis de calculer que, dans la 
gamme des débits observés au cours de la période de sécheresse, une diminution 
du débit de 1 m3/s de juillet à septembre (soit 13 millions de m3 au cours de la crue) 
se traduisait par une diminution des captures dans l’ensemble du delta de l’ordre de 
27,8 tonnes.  
 
 
































































 Indice de crue ( jours)
Quantitˇ  dˇbarquˇe (tonnes)
Indice de crue (jours)
 
 
Figure 2. La relation entre les quantités de poisson (en tonnes d’équivalent poisson 
frai) et l’indice de crue (en jours) dans le Delta pour la période 1988-2005 d’après 
Morand et al. 2009 (in prep). Source : Direction des Pêches du Mali. 
 
 
Une étude a permis de préciser la relation dans le Delta Intérieur pour la période 
récente (Morand et al., 2009). Les données utilisées sont les tonnages de poisson, en 
équivalent poids frais, débarqués à Mopti, le principal port de débarquement du 
Delta, au cours de la saison de pêche (octobre de l’année t à  septembre de 
l’année t+1) succédant à la crue fluviale de l’année t. On estime que les quantités 
débarquées à Mopti, de l’ordre de 7 000 à 20 000 tonnes, sont un bon indicateur des  
prises totales dans le Delta qui sont de l’ordre de 40 000 à 100 000 tonnes, mais pour 
lesquelles il n’y a pas d’observations directes. L’importance de la crue est évaluée 
par un indice de crue, qui est le nombre de jours durant lesquels le niveau de l’eau à 
Mopti est supérieur à 4,50 m à l’échelle de Mopti (Figure 2). Un fort indice de crue 
signale à la fois une extension importante de la zone inondée et une longue durée 
de l’inondation, ce qui permet aux jeunes poissons de se développer longtemps en 
bénéficiant de bonnes ressources alimentaires. 
 
La relation entre tonnage débarqué à Mopti et l’indice de crue  est : 
 
(Tonnage débarqué à Mopti)= 157,5*(Indice de crue) – 483,3        
 R2= 0,72   avec N= 17 
 
Il est donc possible de quantifier les variations des captures en fonction des 
variations de l’importance de la crue sous l’effet de changement de régime des 
pluies sur le bassin (changement climatique) ou du fait des activités humaines en 
amont sur le bassin comme la construction de barrages ou les prélèvements pour les 
grands périmètres irrigués. Il faut cependant, pour que la relation reste applicable, 
que la forme et la chronologie de l’hydrogramme actuel de la crue soient 
conservés. 
Dans ce cas, il est possible d’évaluer une productivité de l’eau marginale (PEm) qui 
associe  une modification de la quantité d’eau disponible pour le système pêche 




Impact des barrages 
  
Les barrages qui ont été construits dans le bassin ont souvent eu pour effet 
d’anéantir l’inondation des plaines inondables situées directement à l’aval, et donc 
les pêches qui y étaient associées. Il est vraisemblable que, dans le futur, la 
construction de barrages aura le même effet, sauf s’il est décidé, lors de la 
conception du barrage, d’allouer un certain volume d’eau pour créer une crue 
artificielle suffisante pour inonder convenablement le lit majeur du fleuve à l’aval.  
Dans la pratique, les données nécessaires sont : 
- les captures dans la zone inondable, 
- les niveaux et débits du fleuve. 
On connaît rarement les captures dans une zone inondable de dimensions 
moyennes, mais les débits et niveaux de l’eau sont plus souvent accessibles. Les 
surfaces inondées correspondantes peuvent être obtenues par télédétection. Dans 
une étude d’impact, il est donc possible d’évaluer les variations de surface des 
zones inondables et les volumes nécessaires pour les conserver en partie. En 
appliquant, dans une première approche, les relations générales synthétisées par 
Crul (1992) qui relient surface inondée des plaines inondables ou des réservoirs 
tropicaux et captures par pêche, il est possible d’évaluer les pertes de production 
halieutique en aval, les volumes d’eau nécessaires pour conserver ces pêcheries, et 
aussi les captures qui peuvent être envisagées dans la retenue en amont du 
barrage. Une évaluation de la PEm peut donc être faite et servir dans les décisions 
sur la gestion de l’eau. Pour le bassin du Niger, on peut utiliser en première approche 
une productivité de 50 kg/ha/an dans une plaine inondable et de 80 kg/ha/an dans 
un réservoir. 
L’impact à plus longue distance, bien que plus difficile à évaluer, ne doit pas être 




Possibilités de la pisciculture 
 
La pisciculture est techniquement une bonne solution pour augmenter la production 
en poisson mais elle est encore insuffisamment développée en Afrique et dans le 
bassin du Niger. Les données indiquent une production en étangs de 80 000 tonnes 
au Nigeria dans environ 2000 exploitations (Brummett et al. 2008, FAO, 2009). Ailleurs 
dans le bassin la pisciculture est négligeable. Il semble que les populations 






La pêche n’est pas toujours bien prise en compte dans les politiques de 
développement, parfois faute de données fiables. Le concept de productivité de 
l’eau, qui doit intervenir dans les systèmes de prise de décision pour la gestion de 
l’eau trouve ici une application particulière avec la productivité marginale (Pem) 
pour ce qui concerne les pêches. Il permet de poser la question : que se passera-t-il 
dans la pêcherie si l’eau du système est allouée à d’autres activités ou modifiée par 
le changement climatique.  
 
1.5 Impact sur la pêche  des modifications de milieu  
 
 
Bien que la diversité du peuplement de poissons du bassin du Niger soit élevée, entre 
140 et 160 espèces selon les parties du bassin (Lévêque et Paugy, 1999), les espèces 
d’intérêt commercial sont beaucoup moins nombreuses, ce qui rend la production 
par pêche largement dépendante des conditions de milieu. Celles-ci peuvent 
évoluer en fonction d’activités humaines dans le bassin, ainsi qu’en fonction de 
causes externes, dont le changement climatique. 
 
La construction de barrages et les prélèvements d’eau de surface sont une cause 
importante de modification du milieu dans le bassin. Le changement climatique 
peut également avoir un impact important sur la ressource en poissons en modifiant 
le régime hydrique des fleuves et donc les zones de reproduction ou d’alimentation 
des principales espèces commerciales (Marie et al., 2007). Enfin, la croissance 
démographique et l’urbanisation se traduisent par une demande en eau sans cesse 
croissante.  
 
L’impact des barrages 
 
Les observations sur les retenues existantes telle que Sélingué, Kainji ou Lagdo 
indiquent une productivité de l’ordre de 80 kg/ha/an (voir Annexes). De nombreux 
barrages et seuils sont à l’étude, dont les principaux sont présentés dans le Tableau 
3. Ils pourraient produire au total de l’ordre de 27 000 tonnes par an. 
On peut, dans le même temps, évaluer pour certains d’entre eux l’impact négatif 
qu’ils peuvent avoir sur les migrations de poissons vers l’amont ou l’aval. Cet impact 
résulte de la modification du régime hydrique à l’aval, de la diminution des surfaces 
inondées lors des crues dans le lit majeur des fleuves, dans le Delta Intérieur du Niger 
(DIN) et également à l’aval dans le delta maritime. D’une façon générale, la 
productivité biologique d’un fleuve, de même que la biodiversité,  sont fortement 
diminuées lorsque la durée ou l’extension des inondations de son lit majeur sont 
réduites. Des exemples d’impact des barrages sur les poissons du Fleuve Niger ont 
été décrits par Daget (1952) pour Markala et Ita (1984, 1993) pour Kainji où les 
mormyridés et les mochokidés, qui sont des poissons de rivière et migrateurs, ont subi 
une forte diminution en quantité ainsi qu’en nombre d’espèces présentes tandis que 
les cichlidés, auparavant rares, se sont développés pour représenter jusqu’à 40 % des 




Tableau 3. Principaux barrages en projet dans le bassin du Niger (d’après BRL, 2007).  
 
Pays/Fleuve Projet de barrage Nature Surface de la 
retenue (km2) 
Guinée/Niandan Fomi barrage 507 
Kogbedou/Milo Fougouia Banko   
Guinée/Niger Diaraguela  29,4 
Guinée Farankonédou  150 
 Morisanank  581 
Mali/Niger Kénié seuil  
Mali/Bani Djenné seuil  
Mali/Niger Tossaye/Taoussa barrage 1500 
Niger/Niger Kandadji barrage 28,2 
NigerNiger Gambou   
Niger/Mekrou Dyodyonga   
 Dasin Hausa   
Nigeria  Makurdi   
Nigeria Kontagora  39 
Nigeria Onitsha barrage  
Total   3407 
 
 
Impact de Fomi 
La construction du barrage de Fomi aura un impact direct sur le régime hydrique du 
fleuve Niger, et sur l’inondation du DIN. Dans le même temps il est prévu une 
augmentation de la surface aménagée du périmètre irrigué de l’Office du Niger qui 
passera de 100 000 ha à 200 000 ha et donc un doublement des prélèvements au 
barrage de Markala. L’impact cumulé de ces deux aménagements se traduira par : 
- une perte de 3 700 à 4 900 tonnes/an suivant les scénarios de gestion de Fomi 
pour l’étude ISL/Lavallin (2006), 
-   une perte de l’ordre de 8 500 tonnes/an selon les estimations disponibles 
Les différents scénarios de gestion de Fomi se traduisent par des impacts très 
différents sur la pêche dans le DIN suivant l’importance du soutien de crue envisagé. 
 
Autres impacts sur le Delta Intérieur du Niger 
 
D’autres aménagements ont été réalisés ou sont projetés en amont du DIN. Il s’agit 
du barrage de Sélingué édifié sur le Sankarani, de prélèvements au niveau de 
barrages-seuils sur le Bani à Talo (construit) et à Djenné (prévu) respectivement pour 
l’irrigation prévue de 20 000 ha et de 68 000 ha ( riz et bourgou). Ces deux 
prélèvements se traduiront par une dimlinution de la hauteur de crue et de 
l’extension et de la surface inondée dans le DIN. La diminution de surface inondée 
du DIN due au seuil de Djenné a été estimée à 20 000 ha (soit 500 tonnes de 
poisson), mais seul un modèle hydrologique convenable permettra d’évaluer les 
effets cumulatifs de tous les aménagements actuels ou prévus. 
 
Le lit majeur des cours d’eau 
 
La productivité des cours d’eau à régime tropical est largement dépendante de 
l’inondation du lit majeur en période de crue.  L’impact des barrages qui, en général 
réduisent l’importance des crues à l’aval, est assez bien documenté en termes 
qualitatifs mais plus rarement en ce qui concerne les quantités péchées. 
La construction du barrage de Kainji a eu pour conséquence la réduction de moitié 
des prises entre Jebba et Lokoja ainsi que des changements dans les peuplements 
de poissons avec le déclin des populations de Characidae et augmentation des 
prédateurs comme Lates niloticus et Bagridae (Laë et al. 2004). Il en est de même du 
barrage de Lagdo, où les pêcheurs qui exploitaient le fleuve et sa plaine inondée à 
l’aval du barrages ont dû migrer dans la retenue (Tiotsop, 2007 ; 2008). 
 
Il y a cependant un grand nombre de cours d’eau dans le bassin dont le régime 
n’est pas modifié par un aménagement hydraulique majeur. Ceux-ci peuvent être 
soumis à des prélèvements pour les cultures de contre saison (hors crue), avec un 
impact limité sur la pêche, mais le risque majeur est ici le changement climatique.  
 
 
L’environnement aquatique dans le delta maritime 
 
Le delta maritime couvre environ 35 000 km2 avec la troisième plus vaste mangrove 
du monde (Laë et al., 2004). C’est une zone de pêche, de reproduction pour de 
nombreuses espèces marines et de biodiversité. Il importe donc de conserver au 
mieux le fonctionnement de cet écosystème avec l’alternance de saison de crue 
(eau douce) et d’étiage (eau salée). On estime que le nombre de pêcheurs y est de 
250 000 sans que la distinction soit faite entre pêche interne au delta et pêche 
côtière. 
La pollution chronique résultant des activités pétrolières couplée avec une 
diminution du débit du fleuve constitue une menace sérieuse pour l’avenir de la 
ressource halieutique et l’extension de la mangrove. Celle-ci de développant dans 
l’interface eau de mer-eau douce, une diminution des apports fluviaux et du régime 





L’envahissement par les plantes aquatiques (Typha, Salvinia et jacinthe Eicchornia 
crassipes) constitue une contrainte pour la gestion lorsqu’il se produit au droit des 
ouvrages. C’est également un facteur négatif pour la pêche, d’une part parce que 
les plantes flottantes empêchent l’aération de l’eau et éliminent ainsi les poissons, et, 
d’autre part, par la gène causée à la circulation des embarcations.  
 
Un certain nombre d’activités humaines peuvent avoir un impact sur la qualité de 
l’eau et donc sur la survie à long terme des peuplements de poissons et de la 
pêche : usage des pesticides dans les cultures industrielles ou irriguées, activités 
minières et orpaillage, rejets urbains contenant des xénobiotiques divers, activités 
pétrolières. Leur impact sur la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques ne 
semble pas avoir encore fait l’objet d’études détaillées à l’échelle du bassin.  
 
L’extension des périmètres rizicoles en submersion controlée se traduit par une 




Impact du changement climatique 
 
Les modèles actuels permettent aux experts de prédire un réchauffement global, 
mais ils divergent encore sur la prévision du régime des pluies sur l’Afrique de l’Ouest 
(IPCC, 2007). Il faut ici prendre en compte le fait que, sur l’ensemble du bassin, une 
faible variation des pluies annuelles se traduit par  un changement 
proportionnellement beaucoup plus important du débit annuel des cours d’eau. Le 
changement climatique, même peu important en termes de précipitations, peut 
donc se traduire par une modification notable des écosystèmes aquatiques, 




Pour les multiples activités qui sont perturbées par les aménagements hydrauliques, il 
faut envisager des mesures compensatoires qui permettent aux populations de 
retrouver des moyens d’existence convenables, au moins égaux à ceux qu’elles 
perdent, et autant que possible dans le même domaine d’activité, (ici, la pêche). 
Il faut également envisager des mesures de gestion de l’eau de façon à limiter 
l’impact sur l’écosystème (soutien de crue, soutien d’étiage), bien que cela soit 
rarement possible ou suffisant.  
Les exemples d’échelle à poissons fonctionnelles sont insuffisants en Afrique de 
l’Ouest pour que cette solution puisse être proposée sans études détaillées 
préalables.   
 
La pisciculture, en cage dans les lacs ou en étangs, est présentée comme une 
alternative à la pêche quand celle-ci ne peut subvenir aux besoins d’une 
communauté. Il s’agit cependant d’une activité très différente qui remplace très 
difficilement la première dans les communautés de pêcheurs. Une amélioration de 
la production naturelle de plans d’eau, en pisciculture extensive de canaux, mares 
et bas-fonds, peut être une solution, dans certains cas, de préférence à un 





1.6  Discussion : menaces et opportunités 
 
 
Dans leurs réponses aux enquêtes sur leurs conditions de vie (Béné et al., 2009), les 
familles de pêcheurs identifient bien les difficultés et les contraintes auxquelles elles 
sont confrontées actuellement (Béné et al., 2009). Les points forts et les points faibles 
du système pêche continentale dans le bassin sont souvent les deux faces d’une 
même médaille, aussi bien à l’échelle du bassin qu’à l’échelle de systèmes locaux.  
  
 
 Les points faibles et les menaces  
 
A l’échelle du bassin, les principaux points faibles de la pêche continentale sont pour 
beaucoup reliés aux principaux facteurs de changement à l’œuvre dans le bassin : 
 
- L’accroissement de la population se traduit par une augmentation du nombre de 
pêcheurs, avec des conséquences multiples : 
- compétition pour l’espace et conflits avec les autres activités (éleveurs, 
cultivateurs), 
- compétition pour la ressource avec usage d’engins destructeurs, qui entraîne 
un risque pour la pérennité de la ressource, 
- non-respect des règlements traditionnels ou nationaux du fait de l’arrivée de 
nouveaux pêcheurs, d’une part, et du manque de moyens des états pour 
faire respecter les règles, d’autres part. Ce qui contribue également à affaiblir 
la ressource, 
- augmentation du nombre de pêcheurs et diminution des revenus individuels. 
 
- La difficulté d’accès au marché dans certaines régions du bassin et la compétition 
des produits de la pêche maritime contribue au maintien de prix bas, malgré une 
forte demande. 
 
- Modification des écosystèmes aquatiques sous l’effet des aménagements : la 
construction des barrages, les prélèvements pour l’irrigation ont un fort impact 
négatif sur les systèmes en aval, qui n’est pas toujours compensé par un gain en 
amont, et nécessite des déplacements de populations. L’intensification de 
l’agriculture se traduit par une contamination des eaux de surface et souterraines, 
avec transfert probable jusqu’aux poissons, sans que des systèmes de contrôle ou 
d’alerte aient encore été développés. 
A ces aménagements sur le terrain s’ajoute l’incertitude sur les impacts du 
changement climatique avec une modification possible du régime des pluies qui se 
traduirait par une variation sensible du régime hydrologique (IPCC, 2007). Si une 
augmentation des pluies annuelles serait plutôt bénéfique, une diminution des 
précipitations se traduirait par une demande accrue pour l’agriculture irriguée, une 
compétition plus forte pour l’accès aux ressources et donc une menace directe sur 
la ressource. 
 
- Dans leur vie quotidienne, les pêcheurs sont dépendants d’une ressource variable, 
et donc vulnérables. Ils rencontrent les mêmes difficultés que les autres populations 
rurales : manque d’accès à l’eau potable, aux centres de soins, à l’école pour les 
enfants, difficulté à nourrir la famille par manque de moyens de production et 
manque d’accès à un crédit raisonnable.  
Malgré des déclarations de principe, on constate jusqu’à présent une insuffisante 
prise en compte du secteur de la pêche continentale dans les politiques de 
développement, en partie parce que son importance est mal connue et sous-
évaluée. Les actions menées gagneraient à inclure les communautés de pêcheurs 
elles-mêmes dans les prises de décision (ABN, 2007). 
 
 
Les points forts et les opportunités 
 
Les données disponibles indiquent un potentiel halieutique élevé dans les plans 
d’eau existants. Le développement à venir, avec une augmentation du nombre de 
barrages, est favorable à une moindre dispersion des communautés de pêche, à 
une meilleure commercialisation et à une meilleure connaissance du système 
pêche. Il peut, par contre, obliger des communautés à se déplacer, avec un fort 
impact négatif sur leur statut social (accès à la terre, autonomie de gestion des 
communautés…), et réduire la production totale ainsi que la biodiversité des 
écosystèmes. On peut penser qu’en se déplaçant des milieux naturels à hydraulicité 
incertaine vers des plans d’eau aménagés plus prévisibles, les communautés de 
pêcheurs deviendront moins vulnérables. 
 
La demande en poisson en augmentation constante (FAO, 2002), la concentration 
des pêcheurs, la création d’infrastructures autour des plans d’eau nouvellement 
créés, sont autant de facteurs favorisant un meilleur accès au marché pour des 
produits frais, de plus forte valeur. Cette transition devrait bénéficier du soutien de 
politiques nouvelles (NEPAD, 2005). 
 
La pisciculture, en étang autour des périmètres irrigués ou le long des rivières, dans 
les rizières (rizipisciculture) mais surtout en cage dans les lacs de retenue est 
présentée comme un complément ou une alternative à la pêche lorsque celle-ci est 
perturbée par des aménagements. Cela est vrai en termes de sécurité alimentaire à 
l’échelle des états, mais s’applique beaucoup plus difficilement à des communautés 







Part 2  The main fisheries in the basin 
 
The rivers and floodplains 
 
2.1 Les rivières à plaines inondables du Haut-Bassin du Niger  
 
Le Haut Bassin du Niger est formé d’un système de plusieurs rivières (Niandan, 
Sankarani, Tinkisso, Milo, Niger lui-même) qui prennent leurs sources en Guinée et se 
réunissent progressivement en amont de Bamako. Compte tenu de la géographie 
physique de la région, ces rivières ont des sources situées dans des zones de relief, 
entre 700 m et 1000 m d’altitude: le Fouta Djalon à l’ouest, et plus au sud des 
plateaux et de petits massifs situés aux abords des frontières de la Sierra Leone et de 
la Côte d’Ivoire. Ces reliefs  favorisent un bon approvisionnement en eau. Après 
quelques dizaines de kilomètres de cours plus ou moins torrentiels, ces rivières se 
retrouvent en situation de cours d’eau de plaines : les déclivités des biefs deviennent 
faibles, de 6 cm à 20 cm/km, et des plaines inondables apparaissent, s’élargissant à 
l’approche de Siguiri. Toutes ces rivières se réunissent bien avant Bamako, où 
l’apparition de seuils rocheux, franchis par des rapides, marque la fin du Haut Bassin.  
Le bief qui suit, long de 250 km entre Bamako et Markala, est considéré comme un 





















Figure 3    : Réseau hydrographique du Haut-Bassin du Niger, en Guinée et au Mali, et 
localisation du barrage de Sélingué.  
 
 
Compte tenu de sa morphologie, le Haut Bassin du Niger constitue, aussi bien dans 
ses multiples sous bassins guinéens que dans son bief terminal malien, un écosystème 
favorable aux ressources halieutiques. Du point de vue taxonomique, celles-ci sont 
constituées par les espèces de la région Nilo-Soudanienne (Lévêque et Paugy, 1999), 
c’est-à-dire pour l’essentiel les mêmes que celles que l’on retrouve 600 km en aval, 
dans la région du delta intérieur du Niger. Mais certaines grosses espèces sont ici 
notablement plus abondantes (cas de Gymnarchus) ou en tous cas moins rares (cas 
de Parachanna obscura) que dans la région du delta intérieur, sans que l’on sache 
véritablement si la cause doit en être recherchée du coté des conditions 
écologiques (végétation riveraine plus fournie) ou de la moindre intensité de la 
pêche (voir ci-après). 
 
Une activité de pêche est en tous cas exercée depuis longtemps dans le Haut 
Bassin, côté guinéen aussi bien que malien, par des populations locales somono 
(caste des bateliers) de langue malinké. Durant les trente dernières années, des 
bozo originaires du delta intérieur du Niger sont venus les rejoindre dans la région en 
s’installant de façon saisonnière ou permanente dans des campements distincts, 
généralement à l’écart des villages des autochtones.    
 
Aujourd’hui, si l’on se limite à la partie guinéenne (de loin la plus importante) de ce 
Haut Bassin, les travaux de Camara et al. (2007) repris dans Camara (2008) estiment 
le nombre de ménages de pêcheurs à plus de 2130 répartis sur 94 sites d’habitat, qui 
sont soit des villages (80%) soit des campements (20%). Les ménages sont en majorité 
(67%) identifiés comme appartenant au groupe des somono malinké guinéens, alors 
que les pécheurs maliens, qui sont presque tous bozo, représentent 11% du total. 
Cela conduit à une estimation d’actifs de 4400 personnes environ dans l’activité de 
capture – sur la base de 2,1 hommes actifs par ménage de pécheurs.  
 
Selon Camara (2008), les pêcheurs qui exploitent les rivières du Haut Bassin du Niger 
déploient leur activité selon le schéma technique habituellement observé dans les 
systèmes fleuve plaine : palangres et nasses dans les plaines en hautes eaux, 
barrages de nasses en décrue (qui commence fin septembre) dans les chenaux, 
concomitamment au filet dérivant dans le fleuve, puis épervier et senne en période 
de basses eaux (janvier-avril), et enfin filet dormant toute l’année dans tous les 
milieux. Le pic de production survient en décrue, dès octobre, alors que le creux de 
la saison de pêche est associé à l’arrivée de l’hivernage (mai, juin). 
 
En faisant l’hypothèse que la production annuelle d’un ménage de pêcheurs (ou 
d’un binôme d’actifs) est de 2 à 2,4 tonnes par an (200 sorties de pêche rapportant 
une capture moyenne de 10 à 12 kg), on obtient une évaluation des captures de 
4400 à 5000 tonnes annuelles dans le Haut Bassin côté Guinée. Notons que Gréboval 
et Breuil (1996) estimaient de leur côté le  « potentiel halieutique » du Haut Bassin du 
Niger en Guinée à « 6000 ou 8000 tonnes/an » en se basant sur des considérations de 
géographie physique : 700 kms de biefs à plaine inondable dont les largeurs 
moyennes sont de 2 kms, soit 1400 km2 de plaines inondables, auxquelles on attribue 
une production de 5 t/km2 (i.e. 50 kg/ha, cf. Welcomme, 1989). Les deux approches 
sont très grossières mais indépendantes, et elles convergent vers un même ordre de 
grandeur – 5000 à 6000 tonnes – adopté également par Breuil dans un récent 
rapport (2008). On doit enfin ajouter pour le Haut Bassin quelques centaines de 
tonnes de captures annuelles produites par les villages somono situés sur sa partie 
terminale (au-delà de la frontière, côté Mali) et par les campements bozo de 
l’agglomération de Bamako − mais sans compter le lac de barrage de Sélingué, qui 
est traité à part. 
 
Selon l’étude de Camara (ibid.), outre les distinctions en termes d’ethnie et d’origine 
géographique, les groupes sociaux pratiquant la pêche dans le Haut Bassin diffèrent 
également par leur comportement de mobilité et par leur degré de spécialisation 
dans la pêche : les bozo sont des pêcheurs exclusifs, par choix ou plus probablement 
par contrainte (pas d’accès à la terre), tandis que la plupart des ménages somono 
exploitent des champs. Par exemple, on observe plus de 80% de déclaration de 
pratique de l’agriculture dans les préfectures de Siguiri et Dabola, où les somono 
sont seuls présents. Dans ce dernier cas, l’activité de pêche est restreinte durant la 
saison de travaux des champs, de mai à septembre. 
 
D’autres personnes pratiquent la pêche dans le Haut Bassin, mais elles ne disposent 
pas de pirogues et ne capturent du poisson que quelques jours par an : il s’agit des 
populations des villages vivant le long des rivières auprès des plaines inondables 
incluant des mares, dont le nombre totale dépasserait 400 dans le Haut Bassin, selon 
les services nationaux. Beaucoup de ces mares font l’objet de pêches d’épuisement 
par les villageois en saison de basses eaux (février à début mai). Ce sont des activités 
collectives fortement  ritualisées, généralement mixtes (hommes et femmes) mais 
non ouvertes aux vrais pécheurs qui sont, à cette saison-ci, cantonnés sur le fleuve. 
Chacune de ces pêches peut produire momentanément, en une ou deux journées, 
une grande quantité de capture (200 kg à 2 tonnes), laquelle est toutefois répartie 
entre les très nombreux participants et ne peut donner lieu à l’alimentation d’une 
quelconque filière commerciale. Durant ces dernières années, des projets d’aide au 
développement (coopération japonaise JICCA) visent à renforcer le caractère 
productif de certaines de ces mares (par surcreusement) et à améliorer leur gestion 
par les villageois. L’importance de la population rurale du Haut Bassin impliquée 
dans les pêches collectives d’épuisement n’est pas bien connue, mais elle est sans 
doute supérieure à celle des vrais pêcheurs dotés de pirogues (qu’ils soient poly-
actifs ou spécialisés) qui ont été comptabilisés plus haut. 
 
Malgré les différentes formes d’activité décrites ci-dessus, il semble réaliste d’affirmer 
que la pression de pêche sur le Haut Bassin est encore modeste, compte tenu du 
faible nombre total de vrais pécheurs et de leur grande dispersion (moins de cent 
villages et campements de pécheurs répartis sur plus de 700 km de rivières et fleuve). 
D’ailleurs, certains signes, tels que la présence en proportion élevée de grands 
spécimens dans les captures (Crespi, 1998), tendent à corroborer ce diagnostic.  
 
De nombreux facteurs peuvent aisément expliquer cette faible densité de pêcheurs 
(et subséquemment cette relativement modeste pression de pêche) dans le Haut 
Bassin, du moins du côté guinéen : forte prévalence historique de l’onchocercose le 
long de certaines rivières comme le Tinkisso (jusqu’au programme de traitement à 
l’Ivermectine des années 80) mais surtout isolement et faible possibilité de 
commercialisation du produit de la pêche  
 
Sur ce dernier point, l’enquête menée par Camara et al. (2008) témoigne des freins 
qui ont entravé le développement de ces pêcheries : « la difficulté de se procurer 
des engins de pêche » (les pêcheurs doivent se fournir en filets auprès de 
commerçants maliens basés à... Mopti !), « l’insuffisance des moyens de 
conservation du poisson » et « l’enclavement des sites » occupent en effet trois des 
quatre premières places des problèmes auxquels sont confrontés les pêcheurs. Par 
ailleurs, la même étude montre le haut niveau de l’intervention des femmes de 
pêcheurs dans la commercialisation de la capture, ce qui suggère  − a contrario − le 
faible développement de la filière de mareyage professionnel. Cet état de chose 
s’explique par la faiblesse des infrastructures de transport (pas de route goudronnée 
jusqu’au début des années 2000) et par le défaut de grands marchés urbains 
consommateurs locaux.  
 
La seule exception marquante à ce tableau est à cet égard significative : durant 
ces trois dernières décennies, de nombreux pêcheurs maliens bozo sont venus pour 
pêcher en Guinée, mais ils se sont installés en majorité dans l’arrondissement de 
Mandiana sur la rivière Sankarani, là où elle débouche sur le lac de réservoir de 
Sélingué, c’est-à-dire tout près du Mali. Ceci leur permet d’être en relation avec les 
filières commerciales dynamiques (glace, écoulement des produits, ...) qui sont 
tournées vers le Mali, et plus particulièrement vers Bamako pour la vente du poisson 
frais.  
 
Toutefois, on peut s’attendre à ce que le développement du réseau routier, la forte 
croissance de la capitale régionale Kankan et le projet de construction d’un grand 
barrage (à Fomi sur la rivière Niandan, avec un lac de réservoir prévu de 400 à 500 
km2) viennent modifier radicalement le paysage de la pêche dans le Haut Bassin du 
Niger dans les dix prochaines années, particulièrement dans sa partie guinéenne. La 
filière pêche devrait s’y développer fortement, conduisant à une augmentation de 
la production totale mais aussi à une pression accrue sur les ressources.  
 
Cependant, ce développement sera confronté aux externalités négatives générées 
par l’extension des exploitations gravières (notamment dans le bief malien à 
l’approche de Bamako) et des activités d’orpaillage qui se multiplient un peu 
partout.   
  
2.2. Le lac de barrage de Sélingué 
 
A la fin des années 70, un barrage a été construit en amont de Bamako sur l’affluent 
Sankarani au sortir de la Guinée, juste après sa confluence avec la petite rivière Balé 
venant du Sud. Ce barrage, effectivement mis en eau en 1980, a créé un lac de 
réservoir d’un volume de 2,2 milliards de m3 et d’une surface de 41 km2 à la cote de 
hautes eaux, qui est atteinte chaque année au début de septembre à l’issue du 
remplissage du réservoir par la crue annuelle.  
 
Dès sa création, le lac a attiré de nombreuses familles de pêcheurs bozo, originaires 
des régions de Mopti et de Ségou (partie amont de Delta), qui se sont installés dans 
des campements sur le pourtour du lac, à la limite de la zone de servitude du 
barrage (placée sous l’autorité de l’Etat) et des terres des villages autochtones 
riverains. L’essentiel des installations se sont faites dans les trois premières années qui 
ont suivi la mise en eau, avant 1985. Quelques nouveaux arrivants sont venus ensuite, 
notamment lors des expulsions de Côte d’Ivoire dans les années 1994-95. Le lac 
comporte 72 campements totalisant environ 710 ménages de pêcheurs (en 2001). 
Le nombre de pêcheurs actifs serait de 1600 environ (IER-IRD, 2006).  
 
Les ressources halieutiques du lac sont celles des fleuves de la région Nilo-
Soudanienne, avec une dominance des Cichlidés, Synodontis, Labeo et Characidés, 
une accentuation de l’abondance relative d’espèces telles que Heterotis et 
Gymnarchus tandis que les Clarias y sont au contraire relativement moins abondants 
que dans les systèmes fleuve-plaine. Une petite espèce de clupéidé lacustre, mal 
connue et pêchée seulement par les femmes, est présente en masse et joue sans 
doute un rôle trophique important dans l’écosystème. La plupart des espèces de 
poissons remontent vers les zones amont du lac pour se reproduire, au débouché du 
Sankarani (côté Guinée) lorsque celui augmente ces apports en mai. Mais la gestion 
du lac est telle que le remplissage réel ne commence que tardivement, vers mi juillet 
– car les premiers apports de la crue sont turbinés et non pas stockés.  
 
Le cycle de production halieutique est un peu différent de celui des systèmes fleuve-
plaine : le maximum de disponibilité du poisson et de captures se situent d’avril à 
juillet ou début août, c’est-à-dire au moment des basses-eaux du lac et au tout 
début de son remplissage, tandis que les captures deviennent minimales de 
septembre à février, lorsque le barrage est plein ou en début de vidange. Il manque 
donc la saison des grandes pêches de décrue, qui, d’octobre à décembre, 
caractérise les systèmes fleuve plaine situés à la même latitude .  
 
La production totale, estimée par différentes voies (Laë et Weigel, 1995 ; suivi 
statistique permanent de l’ODRS), varie selon les années entre 3200 et 4500 tonnes et 
elle semble plutôt en baisse depuis les années 2000. Ceci conduit à des évaluations 
de rendements de 80 à 110 kg/ha (la surface de référence considérée étant celle 
atteinte en période de hautes eaux) et de 2 à 2,9 tonnes par binôme de pêcheurs. 
 
Bien que leurs effectifs soient à peu près stabilisés, les pêcheurs se plaignent de la 
baisse des prises par effort et les mareyeuses se plaignent d’une diminution de la 
taille des individus capturés, qui nuit à la valeur commerciale des produits. Ceci 
montre que l’on se situe dans une situation de fort niveau d’exploitation, à un stade 
avancé de la réponse des captures à l’effort selon le « modèle en plateau » 
(Welcomme, 1999). Les indicateurs bioécologiques analysés à Sélingué par Laë et 
al.(2004) confirment ce diagnostic.  
 
Cette pression d’exploitation a été longtemps poussée en avant par les projets 
d’aide au développement qui, relayés sur place par les services nationaux, 
proposaient distribution d’engins ou de crédits pour l’achat d’engins. Elle est 
également favorisée par des conditions de commercialisation très favorables : 
collecte sur le pourtour du lac par de nombreuses pinasses glacières jusqu’aux  deux 
grands débarcadères de Faraba et la Carrière, puis piste et route goudronnée 
mettant Bamako à deux ou trois heures de transport par camion. Ceci permet une 
bonne valorisation en frais (la voie la plus rentable) de tous les poissons de taille 
suffisante. De nouveaux grands projets publics (crédits BADEA) viennent aujourd’hui 
améliorer encore les accès et accroitre les infrastructures des débarcadères. On 
peut logiquement s’inquiéter des conséquences d’une telle politique sur un lac de 
taille moyenne qui est déjà au maximum de son potentiel productif.   
 
Par ailleurs, les réformes de décentralisation mises en place par l’Etat du Mali à la fin 
des années 90 (création de communes et d’une fiscalité locale) ont un impact 
important, en termes d’opportunités mais aussi de risques, sur les moyens d’existence 
des pêcheurs installés dans la zone du barrage de Sélingué, où ils s’étaient 
positionnés à leur arrivée comme de simples « étrangers ». 
 
2.3. La cuvette du Delta Intérieur du Niger 
 
Après son passage à travers les verrous rocheux et le corridor dépourvu de plaine 
inondable que constitue le bief Bamako-Ségou, le fleuve aborde le réservoir de 
Markala (terminé en 1947), un barrage seuil destinée à hausser le niveau du fleuve 
pour permettre l’irrigation gravitaire de la vaste zone de l’Office du Niger qui 
occupe vers le Nord une vallée fossile. On doit noter que le fleuve subit ici un 
important prélèvement d’eau (60 à 130 m3/s) au profit de l’irrigation, quasiment sans 
retour vers le fleuve.  
 
A partir de Markala, les plaines inondables réapparaissent et s’élargissent 
progressivement : on entre dans la « cuvette » du Delta Intérieur du Niger qui s’étend 
de part et d’autre du fleuve sur plus de 400 km vers le Nord-est, et qui s’exprime sous 
de  multiples formes hydrographiques : lit mineur, bras de tressage, bas défluents 
s’éloignant du fleuve avant de le rejoindre plusieurs dizaines de km en aval (le bras 
Diakka), plaines inondables, mares et enfin lacs de différents types : une sorte 
d’anastomose centrale qu’on appelle lac Debo, des lacs proches du fleuve (Horo, 
Fati), mais aussi de grands lacs éloignés du fleuve (Aougoundou, Niangaye, Léré, 
Faguibine), qui ne sont mis en eau qu’épisodiquement, à la suite des bonnes crues, 
par des réseaux de chenaux perpendiculaires qui serpentent sur de très longues 
distances entre les dunes. Lors des crues les plus fortes, la surface totale inondée 
pourrait atteindre 35000 km2, mais l’inondation habituelle est de l’ordre de 20000 
km2 et elle peut aussi s’amenuiser à 7000 km2 en cas de très faible crue, comme en 
1984 (Olivry, 1995 ; Orange et al., 2002). Ces surfaces en eau ne sont toutefois 
atteintes que quelques semaines par an, vers fin octobre et novembre. A partir de fin 
novembre ou du début décembre, le niveau baisse et l’eau des plaines retournent 
au lit mineur. Dès fin février, c’est l’étiage : le lit mineur est au plus bas et les bras et 
mares résiduels s’assèchent peu à peu jusqu’à fin juin, à l’arrivée des premières eaux 
de la crue suivante qui envahira peu à peu les plaines à partir de mi-août et 
culminera comme chaque année entre mi octobre et début novembre. Lorsque 
plusieurs années de faibles crues se succèdent, les lacs distants du fleuve, dépourvus 
d’apports, se retrouvent totalement à sec, parfois pour 5 ou 10 ans. C’est cette très 
forte variabilité saisonnière et interannuelle qui fait la caractéristique du Delta 
Intérieur.  
 
Malgré ou peut-être à cause de cette variabilité, et également sans doute pour 
d’autres raisons (diversité des types de milieux, présence d’importants troupeaux de 
bovins en décrue et saison sèche), l’écosystème Delta Intérieur du Niger est très 
favorable aux poissons et à la pêche, constituant l’un des plus grands foyers de 
pêche continentale en Afrique, décrit et analysé par de multiples études (Daget, 
1949 ; Quensière, 1994).   
 
Dans le Delta Intérieur, l’activité de pêche est déployée essentiellement par des 
groupes ethniques spécialisés, particulièrement les somono et surtout les bozo, ces 
derniers trouvant ici leur foyer d’origine. Le nombre de ménages pratiquant la pêche 
est estimé à 30000, ce qui conduit à estimer le nombre d’actifs dans la pêche à  
62000 (Morand et al., 1991). Toutefois, le nombre de personnes ayant la pêche 
comme activité principale serait moitié moindre, car il faut dire que la majeure 
partie des ménages pêcheurs du Delta Intérieur (Baumann et al., 1994) pratiquent 
également l’agriculture, essentiellement la riziculture extensif de riz flottant pluvio-
fluvial, et que cette activité peut être, pour certains ménages, plus importante que 
la pêche. La partie intense de la campagne de pêche va de décembre à juin, 
commençant par les pêches de décrue (filets dérivant et barrages de nasses 
notamment) et se terminant par les pêches de senne et d’épervier (dans le fleuve) 
et par les pêches d’épuisement (dans les bras et mares). Les filets dormant et les 
palangres (non appâtées) restent toutefois les engins les plus courants, utilisés en 
toutes saisons et presque dans tous les milieux. En septembre et octobre, au moment 
du pic de la crue, la campagne marque un vrai creux.   
 
La production d’une campagne annuelle (comptabilisée d’octobre à septembre 
de l’année suivante) est très dépendante de l’ampleur de la crue qui la précède 
immédiatement, et elle peut varier d’une année à l’autre d’un facteur 3, 
approximativement entre 35000-40000 tonnes (années faibles) et la fourchette 
80000-130000 tonnes (années fortes) selon diverses sources qui malheureusement ne 
convergent pas totalement quant aux ordres de grandeur (statistiques 
administratives officielles et FAO ; Laë et Mahé, 2002 ; Zwarts et al., 2005). Cela est du 
au fait qu’il n’existe pas de système d’enregistrement systématique de toutes les 
captures et que les auteurs utilisent divers modèles et hypothèses d’extrapolation. 
Mais les quantités expédiées à partir de Mopti font l’objet d’un suivi statistique 
effectif et elles varient clairement entre 6500 et 21000 tonnes par campagne, ce qui 
peut servir d’indicateur. 
 
Depuis le début du XXème siècle, les pêcheries du delta intérieur ont connu 
d’importantes évolutions, accompagnées d’innovation dans les stratégies et dans 
les techniques : augmentation de la part de captures commercialisées, adoption de 
comportements de migrations saisonnières « de campagne » par une partie des 
pécheurs, permettant des captures élevées sur le plus grand nombre de mois 
possible (tout en revenant au village d’origine chaque année de septembre à 
novembre pour le pic de la saison agricole), spécialisation accrue de certaines 
familles dans des techniques efficaces mais nécessitant de lourds investissements 
(sennes), installation définitive de certains groupes sur des lieux distants du village 
d’origine, riches en poisson mais ne permettant plus aucune agriculture et enfin 
abandon partiel de la transformation des captures (fumage par les femmes des 
pécheurs) pour une commercialisation immédiate en frais au profit des réseaux de 
mareyeurs de plus en plus présents, cette dernière évolution intervenant surtout à 
partir des années 90. On observe également l’usage croissant de techniques de 
pêche très agressives comme les petites sennes couvrantes « xubi-seu », les pêches 
collectives avec effraiement du poisson par le bruit, et surtout les « filets barrages », 
qui sont déployés non seulement en décrue mais aussi en crue, barrant 
complètement certains bras. De tels changements vont de pair avec l’abandon 
progressif des formes de régulations traditionnelles de l’activité. Ces régulations, 
affaiblies, n’ont malheureusement pas été remplacées par une gestion moderne 
adaptée, malgré des efforts notables dans les textes, telle que la réforme de 
décentralisation instaurant le principe de « conseils locaux de pêche ». Ce contexte 
économique et institutionnel a contribué, et contribue encore, à une augmentation 
de la pression de pêche effective, dont on peut dire qu’elle est aujourd’hui devenue  
« très élevée ».  
 
Les impacts de cette pression de pêche sont patents et fortement ressentis par les 
pécheurs :  il est un fait que les poissons sont de plus en plus petits (la grande majorité 
sont des yearlings ou « 0+ ») et que les captures par sortie diminuent drastiquement 
en fin de campagne, aux mois de mai et juin. Lors des campagnes qui suivent les 
faibles crues, la situation est catastrophique, faisant dire « qu’il n’y a plus de poisson», 
comme lors de la campagne 1984-85. Mais après de fortes crues, comme en 1994-95 
ou en 2008-2009, la production peut toutefois revenir à ses plus hautes valeurs − car 
la capacité de régénération annuelle de la ressource semble encore  intacte, si bien 
que les captures totales sont toujours étroitement corrélées à la force de la crue 
précédant la campagne.  
 
Compte tenu de la faiblesse de la productivité lors des mauvaises années (environ 
0,6 t par pêcheur actif, soit 1,2 t par binôme), de nombreux jeunes bozo, surtout ceux 
originaires du Sud du Delta, cherchent à quitter la région pour s’installer ailleurs 
comme pécheurs professionnels, soit au Mali (Sélingué, Manantali) soit à l’étranger, 
depuis le Sénégal (lac de Guiers) et la Guinée (Haut-Bassin du Niger, barrage de 
Garafiri) jusqu’en Afrique centrale (Gabon, lac de Lagdo au Cameroun) en passant 
par la RCI (Koussou, Buyo, petits barrages) et le Burkina faso (vallée du Mouhoun, 
barrage de la Kompienga). Ils se cantonnent toutefois aux eaux douces (lacs de 
barrages notamment) ou aux estuaires. Ils s’y installent en campements souvent 
mono-ethniques, faisant venir des épouses bozo, et ils gardent des contacts avec 
leurs villages d’origine du Delta – vers lesquels ils envoient régulièrement des fonds 
(Kassibo, 2000). Mais ils subissent sur leurs territoires d’accueil des conditions 
particulières de vulnérabilité liées à leur situation d’ « étrangers » : très grande 
difficulté  d’accès à la terre, exposition aux prébendes des administrations locales, 
difficultés d’accès aux infrastructures, aux soins, à la scolarisation etc…  
 
Par sa situation en aval des barrages stockeurs d’eau et « régulateurs » de crue 
(qu’ils soient existant comme Sélingué ou en projet comme Fomi) et également en 
aval du prélèvement permanent et tendanciellement croissant exercé par l’Office 
du Niger, le Delta intérieur du Niger est menacé d’insuffisance d’eau, notamment 
d’une  perte de surface d’inondation au moment de la crue, donc d’une perte de 
production halieutique. La situation se dégradera de façon certaine avec la 
création effective de Fomi, d’ici 2015, et le doublement programmé des surfaces 
irriguées de l’Office du Niger. Lors des années de faible pluviométrie sur le bassin 
d’alimentation (en Guinée), le phénomène d’inondation risque de devenir très 
réduit, ce qui conduira fréquemment à des campagnes de pêche très mauvaises, 
poussant de plus en plus de pécheurs à effectuer des départs en migration définitive 
hors du Delta tandis que d’autres, peut-être, tendront à abandonner en partie la 
pêche pour se reconvertir sur place vers des formes d’agriculture intensive (riz irrigué 
de contre-saison, maraîchage) moins dépendantes de la crue naturelle que le riz 
pluvio-fluvial. Parmi les pêcheurs du Delta Intérieur, ce sont les pêcheurs spécialisés « 
à plein temps », souvent installés loin de leur village d’origine et par conséquent sans 
terres agricoles accessibles, qui subiront les plus grandes difficultés et seront donc 
tentés par l’émigration.  
 
Le fait que les pêcheries des systèmes fleuve-plaine ne soient pas prises en compte 
de façon prioritaire dans les politiques publiques de gestion des bassins pourrait bien 
conduire à leur affaiblissement progressif puis, à terme, à leur disparition, dans le 
Delta Intérieur comme ailleurs.  
 
  
2.4. Le bief malien Tombouctou-Ansongo (jusqu’à la frontière du 
Niger) 
 
Après la traversée du Delta et le passage au port de Tombouctou (Korioumé), le 
fleuve Niger s’infléchit vers l’Est et emprunte sur 327 km un sillon dunaire qui se 
resserre progressivement pour atteindre le verrou rocheux de Tossaye, franchi par 
une faille étroite. Au-delà de ce seuil, le fleuve s’élargit sur plus de 200 km (avec un lit 
majeur de 3 à 4 km de large), passant à Bourem puis à Gao et s’infléchissant vers le 
Sud pour atteindre Ansongo, qui marque l’entrée dans une nouvelle série de verrous 
rocheux dont le plus remarquable est constitué par les rapides de Lambezanga.   
 
Jusqu’au début des années 90, le bief de traversée du Mali au-delà du Delta 
Intérieur du Niger n’était pas considéré comme une grande zone de pêche. On 
savait qu’il y avait quelques campements de bozo migrants dans les parties les plus 
productives, entre Bourem et Gao, et qu’il y avait également des pêcheurs « sorko » 
parmi les habitants des villages sonraï le long du fleuve. Toutefois, au cours des 
dernières années, la pêche s’est fortement développée sur ce bief, avec des 
particularités intéressantes sur le plan commercial : poissons de plus grande taille du 
fait d’une pression de pêche moindre, campagne de pêche décalée, avec des 
captures qui restent importantes jusqu’à mi-octobre puisque la crue n’arrive que 
tardivement dans cette région – pic de crue fin décembre à Gao, en janvier à 
Ansongo.  
 
En 2006 et 2007, les quantités totales de poissons débarquées enregistrés par les 
agents des pêches de la région de Gao étaient respectivement de 3650 et 2480 
tonnes. En faisant l’hypothèse que la capture annuelle par actif doit être d’un bon 
niveau sur ce bief (1,5 à 2 tonnes par pêcheur), cela laisse penser que 1500 à 2000 
pécheurs environ y travaillent, ce qui représenterait 750 à 1000 ménages vivant de la 
pêche.  
 
Dans les années à venir, le bief Tombouctou-Ansongo va être transformé par la 
construction d’un nouveau barrage sur le seuil de Tossaye, avec un plan d’eau très 
étiré dans le sens ouest-est, commençant aux environs de Diré, à la sortie du Delta,  
et s’étendant sur près de 350 km vers l’Est, soit 1500 km2 de miroir en période de 
hautes-eaux. Le potentiel de pêche sur un tel lac serait sans doute important (peut 
être de l’ordre de 12000 tonnes en comptabilisant 80 kg/ha), ce qui ferait de ce 
réservoir une zone d’accueil potentiel pour les milliers de bozo privés d’une partie de 
l’inondation du Delta suite à la mise en eau de Fomi. Toutefois il faut préciser que 
cette zone est désertique, enclavée et peu sûre. Quant à la zone immédiatement 
en aval, qui est actuellement le plus productive (voir ci-dessus), elle se trouverait 
privée de l’onde de crue annuelle et perdrait une grande partie de sa production. 
 
  
2.5. Le bief Nigérien et (pour partie) Béninois 
 
Après les rapides de Lambezanga qui marquent sa sortie du Mali, le fleuve Niger 
traverse sur 575 km le territoire de l’Etat du Niger. Les travaux et les chiffres publiés sur 
la pêche dans ce bief sont peu nombreux et parfois contradictoires, et les plus 
solides sont malheureusement anciens. La surface couverte en hautes eaux serait de 
907 km2, soit une largeur moyenne du lit majeur de moins de 2 km. 
 
Ce bief est exploité par des pêcheurs nigériens, d’une part, par des maliens migrants 
(sans doute bozo) qui fréquentent la partie Nord, par des migrants nigérians qui 
fréquentent la partie Sud, mais aussi par les villageois béninois de la rive opposée 
puisque, sur les 175 kms qui précédent l’entrée au Nigeria, le fleuve fait frontière 
entre les territoires des Etats du Niger et du Bénin.   
 
Durant les années 60, alors que les crues étaient fortes, la production de ce bief était 
estimée à 4000 – 5000 tonnes. Le nombre de pêcheurs (ou ménages de pêcheurs ?) 
était alors estimé à 1500. Avec la sécheresse, les productions évaluées chutent à 
2600 tonnes (Sheves, 1981), puis à 1000 tonnes selon Malvestuto (1989) qui a travaillé 
en 1984, au moment de la pire crue du siècle. A cette époque, les effectifs de 
pêcheurs sont estimés à 2500 – 2600 hommes actifs rattachés à 1200 ménages. On 
peut aussi appliquer le ratio habituel de productivité (50 kg par ha de surface en 
hautes eaux), ce qui conduirait, en considérant les 900 km2 de hautes-eaux cités 
plus haut, à une valeur de 4500 tonnes, mais il n’est pas sûr que de telles surfaces 
d’inondation soient encore observables de nos jours, compte tenu de tous les 
prélèvements d’eau effectués en amont. D’autres documents ont fait état de 
valeurs de production beaucoup plus élevées : un rapport FAO (1976) parle de 4000 
à 7000 tonnes de production pour le pays Niger (lac Tchad exclu) et de 2000 tonnes 
pour le bassin du Niger côté Bénin. Ces derniers chiffres prennent certes en compte 
la production sur les affluents (Sirba et Tapoa au Niger, Mekrou au Bénin) mais ils 
paraissent tout de même très élevés. Enfin, un rapport récent sur le Niger (SFLP, 2006) 
évoque le chiffre de 9000 tonnes pour tout le pays « hors Lac Tchad », mais une 
fraction provient sans doute d’ailleurs que du bassin du Niger.  
 
Quelques soient les valeurs retenue, la pêche sur le fleuve Niger est fortement 
dépendante des apports en eau du fleuve, qui sont irréguliers et qui ne peuvent que 
s’affaiblir tendanciellement compte tenu des prélèvements croissants exercés dans 
toute la partie amont du bassin. La construction d’un barrage sur le fleuve lui-même 
vient de débuter à Kandadji, en amont de Niamey, avec en prévision un volume 
stocké de 1,6 milliards de m3, destiné à garantir toute l’année l’alimentation en eau 
de la capitale. Il est probable que la retenue ainsi créée offre des opportunités en 
termes de pêche, même si cela ne figure pas dans les objectifs affichés du projet. Il 
est également vraisemblable que, à la suite de la création de cette ouvrage, la 
grande onde de crue venant de Guinée ne parvienne plus jusqu’aux zones situées 
en aval, qui perdront alors beaucoup de leur potentiel halieutique.    
 
2.6. The Niger basin in Nigeria 
 
The inland fishery resources of Nigeria have been reviewed in detail by Ita (1993). 
Much of the information given below derives from his synthesis, with updates when 
possible. 
 
The water resources  
 
Nigeria has an extensive aquatic system of rivers, floodplains and ponds, covering 
about 12 % of the whole country. The lakes and reservoirs occupy a much lesser 
area, about 1 % of the land area (see Table 1 from Ita, 1993). 
 
 
Table 1. Major inland water resources of the Niger basin Nigeria and their area (ha), 
Data from  Ita 1993. 
 
Major Rivers    
Anambra River    1,401,000 ha   
Benue River     129,000   
Niger River (less Kainji and Jebba lakes) 169,800   
 
Major Lakes and Reservoirs    
Kainji Lake     127,000 ha   
Jebba Lake    35,000   
Shiroro Lake     31,200   
Goronyo Lake    20,000   
Lower Anambra    5,000   
 
Major wetlands    
Niger delta fresh water   362 ,000 ha ( out of 617,000 total)  
 Apex of delta to Lokoja  635,000  
Niger/Sokoto Basin   470,000  
Niger Kaduna Basin   150,000  
Lower Niger: Jebba to Lokoja 385,500  
Benue River floodplain  312,000  
 
Other freshwaters     
Minor reservoirs   98,900 ha 
Fish ponds    5,500 ha 
 
The fish biodiversity in the whole basin has been estimates as 36 families and 243 
species (Lévêque and Paugy, 1999), but it is unevenly distributed. Species in the 
Anambra, Kaduna and Sokoto/Rima, major tributaries of the Niger are lower in 
diversity than would be expected with 23, 28 and 22 species respectively (Ita, 1993). 
 
The fisheries systems of the Niger basin in Nigeria 
 
 
a) The Niger/Sokoto river basin  
 
The River Niger enters Nigeria from Niger Republic about 162 km north of Kainji Lake. 
The Sokoto River joins the Niger about 90 km upstream of the Lake. The river extends 
upstream with a broad floodplain.  Altogether, there are an estimated 470,000 ha of 
seasonal floodplains on the Niger/Sokoto system. 
The upper reaches of the Sokoto and Rima rivers are fed by seasonal  streams which 
dry up during the dry season.  
Flood ponds are common within the flood plains of most of the major rivers and are 
usually cut off from the main river channels during periods of low water. These ponds 
and pools range in area between 10 and 100 hectares of water surface, and as a 
result of their progressive reduction in surface area and water volume during the dry 
season, they provide a good concentration of fish for easy harvesting during the 
periods of lowest water level (FACU, 1989). 
The income levels of those who fish these water bodies is comparatively low, ranging 
from about 2 to 4 kg during the poor fishing season and increasing to between 8 and 
20 kg per day  during the peak fishing season. The average catch per fisherman per 
annum is estimated at 1.5 tonnes. 
 
The lower reaches of the Sokoto River are perennial  with extensive flat plains which 
are flooded during the rainy season. These plains provide good breeding and nursery 
grounds for fish contribute to increase the natural productivity. The total catch has 
been estimated as 34,000 tonnes/yr (Ita, 1993).  
 
In most parts of the Sokoto-Rima River floodplain area, most active fishing takes 
place during the dry season (January to April). During the wet season fishermen 
engage in farming and do fishing part-time. 
The economics of fishing in this area depend on the season. During the active fishing 
period of about 90 days between January and April  a good fisherman can catch 
about 15 to 20 kg of fish per day about $450 dollars (1993 value) for the whole 
season.  
The fish caught are sold fresh to middlemen who move with the fishermen from lake 
to lake.The middlemen are responsible for processing and preservation of the fish, 
usually by smoking and frying. 
 
In the small reservoirs and natural lakes fishing is a year-round activity, although with 
less effort during the rainy season when fishers go farming.  





Table 2. Estimated fish production along the Niger/Sokoto River floodplain system 















Small natural lakes and 
reservoirs 
400 3 1200 1200 1.0 
Pools of seasonal rivers 
and floodplains 
4965 2 22680 34020 1.5 
River Niger north of 
Kainji Lake 
875 8 7000 12600 1.8 






b) The Niger/Kaduna river basin  
 
The Kaduna River rises from the Jos Plateau and joins the Niger downstream of Wuya 
at Pategi. The river is dammed at Shiroro, about 348 km down its course, to form a 
reservoir with a surface area of about 312 km2. 
The Lower Kaduna zone is characterized by the presence of an extensive floodplain 
covering a total of about 150,000 ha down to the Niger. 
 
There is limited fishing activity along the upper Kaduna River where the river flows 
through a hilly terrain with steeply sloping shorelines. A total of about 19 species have 
been identified in commercial landings at Shiroro Reservoir, where Lates niloticus has 
become the dominant species.  
Fishing is more intensive along the lower Kaduna River and its floodplain, with fish 
fences used to trap fish during the retreat of flood water. 
 
c)  The Niger/Benue floodplain system  
 
The River Niger from the border with Niger to Yelwa in the north of Kainji Lake, is 
estimated to flood about 88,000 ha of the plain on either side. Below Yelwa, the 
Niger expands into Kainji Lake and then into Jebba Lake for a distance of about 100 
km below Kainji dam. 
 
The stretch of the River Niger from Jebba to Lokoja (Niger/Benue confluence) covers 
a distance of about 300 km with an estimated floodplain area of about 385,500 ha.  
A frame survey conducted in 1985 identified a total of 1,780 fishing boats (of which 
503 were mechanized) and 5,193 fishermen, of which 1,780 were boat owners and 
the rest assistants. The estimated daily catch per boat along the stretch was 11.3 kg 
while the estimated total annual fish landing was 4,431 tonnes. 
 
Between Idah and Onitsha, there is another extensive floodplain of about 165,000 
ha. 
 
When entering Nigeria, the River Benue  has an extensive floodplain for a distance of 
about 187 km. It varies in width between 3 and 10 km. Below this, the river is confined 
within its banks for about 100 km before flowing over the banks again, down to the 
confluence. Altogether there is an estimated 312,000 ha of floodplain along the River 
Benue. 
 
Observations and experiments have demonstrated that a management of the water 
level in floodplain lakes or ponds may improve the floodpalin productivity.  
 
 
d) Fisheries along the Benue River and its floodplains  
The frame survey conducted in 1987 on the River Benue between the confluence 
and Makurdi, revealed a total of 2,051 boats along this stretch, of which 478 were 
mechanized. A total of 4,627 fishers were identified of which 2,576 were assistants 
giving an average of about 2 fishermen per boat. The fishers were settled in 140 
villages. The total estimated annual fish landing was about 3,396 tonnes.  In 1979 a 
total of about 357 fishing boats were counted along the 94 km stretch between 
Makurdi and Tunga giving an average of 3.7 boats per kilometre, a much lower 
density than in the downstream stretch.  
From observations upstream, it has been estimated that the total fish catch of the 
main course of the River Benue and its floodplains in Nigeria was 6,060 tonnes/yr. 
The many tributary rivers in the Benue basin, with their floodplains, contribute to the 
protein intake of the local populations. 
 
e) Fishery resources of the Anambra River basin  
The Anambra River Basin is situated east of the River Niger, into which it empties near 
Onitsha south of the confluence of the Niger and Benue. All the rivers in the basin are 
perennial.  
 
The overflow from the River Niger floods in the low lying plain between the Niger and 
the Anambra rivers. There are an estimated 52 large perennial lakes and ponds on 
this plain with a total dry season area of about 1,650 ha with an considerable 
estimated  productivity of about 860 kg/ha, maybe based on the final water area in 
the dry season (Skoup Consultants and Nippon, 1977).  
 
The total floodplain area of the Niger/Anambra basin is estimated at 165,000 ha, 
while that from the apex of the delta to the confluence of the Niger and Benue, at 
Lokoja, is estimated at 635,000 ha (Mutter, 1973). At a production rate of 80 kg/ha/yr 
the Anambra floodplain could produce an estimated 13,200 tonnes of fish a year, 
while the production for the stretch from the apex of the delta to Lokoja can be put 
at about 50,800 tonnes/yr. 
 
 
MANAGEMENT AND CONSERVATION OF INLAND FISHERY RESOURCES IN NIGERIA 
 
In Nigeria, despite the high contribution of inland fisheries to the total fish supply in 
the country, the management of inland waters is in need of improvement and the 
regulations, when they exist, are seldom enforced. Traditional regulations and 
management strategies also exist, with ownership of communities over their rivers 
and floodplains, with regulations such that every member of the community has an 
equal chance of benefiting from the resource. All the available regulations are 
however losing their power in face of the demographic increase and high pressure 
on all the natural resources. Fisheries are under a particular pressure as they are 
affordable to the poorest. 
 
Inland fisheries development  
Fisheries development is generally directed towards three main objectives: (i) to 
bring about improvement in the overall fish production in the country; (ii) to raise the 
social status of the fishermen; and (iii) to increase the protein intake in the diet of the 
general public (Ita, 1993). 
 
The major constraints on the development of artisanal fisheries in the major inland 
water bodies in Nigeria have been identified as associated with the low income 
base and poor living standards of the fishermen, with low fishing equipment. The 
main causes have been listed by the fishers themselves as follows : 
 
- change in hydrologic regime from natural or man made reasons (rainfall, dam 
construction and management), 
- access to credit facilities inadequate, 
- inadequate supply of inputs to the artisanal fishermen 
- no access road, (access to market), 
- no access to water supply, 
- no access to health facilities, 
- no access to school, 
- extension services are inadequate, 
- poor fishermen organisations, 
 
Aquaculture could be developed with various systems, from extensive to intensive, 
and within different types of property, from communal to private. 
Extensive systems can be subdivided into floodplain culture and extensive culture in 
small reservoirs, flood ponds or bunded lagoons with a proper management of 
fingerlings and juveniles and possibility artificial fertilization 
 
Fish pond aquaculture production has been spreading exponentially in the recent 
years, according to the statistics published by FAO (2009) : from les than 20,000 
tonnes in 1996, the annual production has reached 85,000 tonnes in 2007 for the 
whole country (Table 3). 
 
Threats from agricultural and industrial development  
At the traditional level, agricultural activities in river basins are known to have little 
effect on water quality and fisheries and, in certain cases, may be regarded as a 
non-competing joint-use of the resource. However, with increasing human 
population and the need for more crop production, agricultural methods have 





















irrigation systems. This naturally results in desiccation of downstream farmlands to the 
detriment of traditional agriculture and loss of fishery resources as a result of habitat 
loss (Welcomme, 1983). 
 
The floodplain pulse and eutrophication (from Ita, 1993) 
The natural cycle of flooding generates organic nutrients in the flooded plains and 
the subsequent phase of flood recession leads to deposition of these nutrients in the 
drawdown zones, thus giving rise to natural fertilization. The alternation of anaerobic 
and aerobic phases in the soil of the plain increases the availability of phosphates 
and potassium which are essential elements for plant growth. Once this natural 
process of fertilization is stopped as a result of drought or flood control, the soils of the 
plain rapidly become depleted of nutrients thus necessitating the application of 
artificial fertilizers. Such inorganic fertilizers are washed down by rain into stagnant 
ponds and pools of water on the plain and also into storage reservoirs. The sudden 
increase in nutrients in the water generates excessive growth of phytoplankton. Such 
blooms could be both advantageous and disadvantageous to the fishery, in the 
sense that if the water contains fish that feed on algae (e.g. tilapia, Labeo etc.), the 
algae would be exploited to the benefit of the fishery. Excessive blooms of algae, 
however, lead to high biological oxygen demands thus resulting in a drastic oxygen 
depletion of the water, causing much stress to the great majority of fish species, 
which gradually die off. Hardy species like Clarias and tilapia can tolerate such 
polluted waters and therefore become overpopulated, with Clarias feeding on 






 (*000 USD) 
1996 19491 58368 
1997 24297 48175 
1998 20458 46401 
1999 21737 56630 
2000 25718 57358 
2001 24398 74306 
2002 30663 77253 
2003 30677 124396 
2004 43950 159446 
2005 56355 239312 
2006 84758 240753 
2007 85087  
 
Pollution by pesticides and industrial wastes 
Many eutrophic reservoirs have been identified in Kano State including the Jakara 
and Warwade Reservoirs. The former, in addition to pollution from fertilizers, also 
receives effluents from the industrial city of Kano. High levels of toxic heavy metals 
have been detected in this reservoir (Butt, 1985; Adeniji and Mbagwu, 1990). Butt 
(1985) detected high levels of arsenic, lead, copper, zinc, iron and chromium in fish 
from the reservoir. The Ministry of Health, Kano State had prohibited the consumption 
of fish from the reservoir but, because of lack of enforcement, the local fishermen 
continue to exploit and process the fish by sun-drying, prior to distribution to city 
centres and other States. Warwade Reservoir is also polluted and overpopulated 
with Tilapia and Clarias. The tilapias are exploited, sundried, packed in sacks and 
distributed to towns and villages both within and outside the state. 
 
Intensive dry season agriculture requires the application of inorganic fertilizers, as well 
as pesticides. Contamination of water by pesticides  can lead to fish kills, reduced 
fish productivity and elevated concentrations of undesirable chemicals in edible fish 
tissue which can affect the health of humans eating these fish. 
In spite of the upsurge in the use of pesticides in Nigerian agriculture, there has been 
little or no awareness among the users of the hazard to the environment. Until the 
recent publication of the Guidelines and Standards for Environmental Pollution 
Control in Nigeria (1991) by the Federal Environmental Protection Agency (FEPA), 
there had been no government regulation or control of the use of pesticides and 
other toxic chemicals in the country. 
 
 
Base vallée de la Bénoué 
 
De Lagdo à la confluence avec le Niger, la Bénoué déroule son cours sur environ 
800 km, avec quelques zones d’assez larges plaines d’inondation. 
 
Une évaluation de l’activité de pêche sur la partie nigériane de la Bénoué a été 
proposée par Ita et al. (1985), à partir de Makurdi, environ 100 km en amont de la 
confluence.  
En amont de Makurdi : 
- lit majeur d’abord peu large (moins de 5 km), s’élargissant ensuite plus à 
l’amont, 
-     3,7 pirogues/km sur les 100 premiers km, 
- production : 2500 à 3000 tonnes, par extrapolation de la densité de 
pirogues à tout le bief jusqu’à Lagdo sur la base d’une production de 5 kg 
par pirogue et par jour de pêche avec 20 sorties par mois.  
En aval de Makurdi jusqu’à la confluence: 
- 4627 pêcheurs dans 140 villages,  
-    10,7 pirogues /km en 1987,  
- 2051 pirogues (dont 478 à moteur) – 
-     estimation de capture annuelle : 3396 tonnes/an. 
-  
Pour 1987, la production totale de la Bénoué au Nigeria était estimée à 6000 
tonnes/an (Ita et al., 1985). 
L’évaluation de l’activité de pêche pour 1993-96 dans la même région par Neiland 
et Béné (2003) propose les données suivantes, qui aboutissent au même ordre de 
grandeur pour la production totale : 
- 5660 familles de pêcheurs, 
- prise annuelle par famille : 877 kg 
- revenu net par famille : 917 Naira  




 The main reservoirs 
 
Le lac de barrage de Sélingué 
 
A la fin des années 70, un barrage a été construit en amont de Bamako sur l’affluent 
Sankarani au sortir de la Guinée, juste après sa confluence avec la petite rivière Balé 
venant du Sud. Ce barrage, effectivement mis en eau en 1981, a créé un lac de 
réservoir d’un volume de …………. et d’une surface de ………… en hautes eaux, 
c’est-à-dire chaque année au début de septembre à l’issue de son remplissage (par 
la crue annuelle) jusqu’à la cote maximale 349,50 m.  
 
Dès sa création, le lac a attiré de nombreuses familles de pêcheurs bozo, originaires 
des régions de Mopti et surtout de Segou (partie amont de Delta), qui se sont 
installés dans des campements sur le pourtour du lac, en limite de la zone de 
servitude du barrage (sous l’autorité de l’Etat) et des terres des villages autochtones 
avoisinants. L’essentiel des installations se sont faites dans les trois premières années 
qui ont suivi la mise en eau, avant 1985. Quelques nouveaux arrivants sont venus 
ensuite, notamment lors des expulsions de Cote d’Ivoire dans les années 94-95. Le 
lac comporte aujourd’hui environ 70 campements totalisant ….  ménages de 
pêcheurs, ce qui représente environ  ……… hommes actifs dans la pêche. Le 
nombre de pirogues est de  ………  environ. 
 
Les ressources halieutiques du lac sont celles des fleuves de la région nilotico-
éthiopienne, avec une dominance des Cichlidés, Synodontis, Labeo et Characidés, 
une accentuation de l’abondance relative d’espèces telles que Heterotis et 
Gymnarchus tandis que les Clarias y sont au contraire relativement moins abondants 
que dans le delta intérieur plus en aval. Une petite espèce de Clupeidés, mal 
connue et pêchée seulement par les femmes, est présente en masse et joue sans 
doute un role trophique important dans l’écosystème. La plupart des espèces de 
poissons remontent vers les zones amont du lac pour se reproduire, au débouché du 
Sankarani (coté Guinée) lorsque celui augmente ces apports en mai. Mais la gestion 
du lac est telle que le remplissage réel ne commence que tardivement, vers mi 
juillet (car les premiers apports de crue sont turbinés et non pas stockés).  
 
Le cycle de production halieutique est un peu différent  de celui des systèmes 
fleuve-plaine : le maximum de disponibilité du poisson et de captures se situent 
d’avril à juillet ou début aout, c’est-à-dire au moment des basses-eaux du lac et au 
tout début de son remplissage, et les captures sont minimales de septembre à 
février, lorsque le barrage est plein Il manque donc la saison des grandes pêches de 
décrue, qui caractérise les systèmes fleuve plaine de la meme région de décembre 
à février 
 
La production totale, estimée par différentes voies (Lae et Weigel,       ; suivi 
statistique de l’ODRS ) est stable et elle est estimée entre 3300 et 4000 tonnes, ce qui 
conduit à des ratio de  …………  / km2 (surface en hautes eaux) et de …..         / 
pêcheurs, ou encore                 / pirogues.  Les variations d’une année à l’autre sont 
faibles. 
 
Meme si le nombre de pêcheurs n’augmente plus, les pêcheurs se plaignent de la 
baisse des prises par effort (en fait : des prises moyennes « par filet posé ») et les 
mareyeuses se plaignent d’une baisse de la taille des individus capturés, qui nuit à la 
valeur commerciale. Ceci montre que l’on se situe en situation de fort niveau 
d’exploitation, à un stade avancé de la réponse des captures à l’effort selon le 
« modèle en plateau » (Welcomme,      ; Morand et Bousquet, 1994 ; Lae, ….. ).  Les 
indicateurs bio-écologiques analysés par Kantoussan (………..) confirment ce 
diagnostic.  
 
Cette pression d’exploitation a été longtemps poussée en avant par les projets 
d’aide au développement relayés par les services nationaux (avec distribution 
d’engins ou de crédits pour l’achat d’engins) et également par des conditions de 
commercialisation très favorable : collecte sur le pourtour du lac par pinasse 
glacière puis piste et route goudronnée mettant les deux grands débarcadères à 
quelques heures en véhicule des marchés urbains de Bamako, ce qui permet une 
bonne valorisation en frais (la voie la plus rentable) de tous les poissons de taille 
suffisante. De nouveaux projets (crédits BADEA) viennent aujourd’hui améliorer 
encore les accès et accroître les infrastructures des débarcadères. Il est difficile de 
savoir ce que cela peut produire comme conséquence sur un lac de taille moyenne 
qui est déjà, sans nul doute, au maximum de son potentiel productif.   
 
Par ailleurs, le réformes de décentralisation mises en place par l’Etat du Mali 
(création de communes et d’une fiscalité locale) ont un impact important, en 
termes de risques mais aussi d’opportunités, sur les conditions de vie des pêcheurs 
installés dans les zones de barrage, où ils s’étaient positionnés à leur arrivée comme 
« étrangers ».  
-       
Les retenues de Kainji et Jebba 
 
Les deux retenues de Kainji et Jebba, sont situées à moins de 100  km l’une de l’autre 
sur le cours du Niger au Nigeria.  
 
Les captures dans le Lac Kainji 
 
La retenue formée par la fermeture du barrage de Kainji en 1968 est située entre  
9°30’ et 10°35’N et 4°20’ et 4°40’ E, en région de savane. Elle a une surface de 1270 
km2, pour une longueur de 137 km et un volume de près de 14 km3 à son niveau 
maximal (Crul et Roest, 1995). Sa fonction principale est la fourniture d’électricité, 
avec une puissance installée de 760 MW. 
 
 
Ita (1993) a relevé 104 espèces de poisson dans le lac. 
 
Les captures annuelles dans le lac ont fortement évolué au cours du temps, 
notamment en fonction des réglementations sur l’usage des sennes tournantes 
utilisées pour capturer les clupéidés de pleine eau du centre du lac.  
 
Après la construction du barrage de Kainji, les prises en aval  entre Jebba et Lokoja 
ont diminué de 50 %, avec changement des espèces principales. Plus en aval, dans 
le bassin de l’Anambra, les prises ont également diminué de 60 % du fait de 
l’assèchement des plaines d’inondation et du blocage des migrations  (Laë et al, 
2004). A Kainji, les Mormyridés et les Mochokidés, qui sont des poissons de rivière et 
migrateurs, ont subi une forte diminution en quantité ainsi qu’en nombre d’espèces 
présentes tandis que les Cichlidés, auparavant rares, se sont développés pour 




























Figure 4. Evolution des captures dans le reéservoir de Kainji ( d’après Ita et NIFFRI). 
 
 
La retenue de Jebba 
 
La retenue de Jebba a été créée en 1983 par la construction d’un barrage environ 
100 km en aval du barrage de Kainji. Sa surface est de 300 km2 environ, pour une 
longueur de 100 km et une largeur maximale de 12 km. La profondeur moyenne est 
de 11 m avec une profondeur maximale de 105m. La puissance installée est de 560 
MW. 
Des estimations de l’activité de pêche ont été faites en 1983 et 1984  (Ita and 
Omorinkoba et.al., 1984 and 1985). En 1983, 50 espèces ont été relevées sur un total 
de 15 stations d’observation, les Cichlidés étant largement dominants avec 28 % des 
prises totales. Il y a donc eu une évolution rapide de cette retenu vers une 
dominance de Cichlidés, contrairement à ce qui s’était passé dans Kainji où les 
Characidae ont dominé dès la fin de la deuxième année. Dans la retenue de 
Jebba, une forte abondance de poissons de pleine eau s’est manifestée avec les 
Schilbeidés, ce qui indique une bonne occupation du milieu.  
Dans les deux premières années, les pêcheurs ont utilisés des filets à grandes mailles. 
Le nombre des villages de pêche est passé de 17 en 1983 à 32 en 1984, avec une 
augmentation des embarcations, de 266 (dont 68 motorisées) en 1983 à 369 (dont 
91 à moteur) en 1984. Dans le même temps, le nombre de pêcheur professionnels 
passait de 551 à 1025. La prise moyenne par embarcation a diminué de 8,3 à 7,6 kg 
par sortie.  
 
 
Tableau 6. Données sur la pêche dans les trois grands réservoirs dans le bassin du 
Niger 
 
Nombre de bateaux Etat Réservoir 









Asejire 1985 2 165 - 167 1029 Oyo 
Bakolori 1982 2 29 89 120 - Sokoto 
Kiri 1985 81 326 - 407 2473 Gongola 
Jebba 1983 68 198 - 266 275 Kwara 
Jebba 1984 91 278 - 369 336  
Kainji 1969 - - - 1800 17000 K, N, S 
Kainji 1970 - - - 3400 28639  
Kainji 1971 74 3341 - 3415 11037  
Kainji 1972 - - - 3400 10905  
Kainji 1973 - - - 3500 7320  
Kainji 1974 - - - 3400 6048  
Kainji 1975 260 3242 - 3502 6000  
Kainji 1976 - - - 3500 5000  
Kainji 1978 246 2837 - 3083 4500  
Kainji 1982/3 424 2485 - 2909 -  
Shiroro 1984 151 462 456 1069 2587 Niger 




La retenue de Shiroro 
 
La retenue de Shiroro, dans l’état du Niger au Nigeria, a été créée en 1984 par la 
construction du barrage sur la rivière Kaduna à Shiroro. C’est la deuxième retenue 
du Nigeria avec une surface de 312 km2  et une profondeur moyenne de 22,4 m. Les 
observations réalisées 7 et 14 mois après la fermeture du barrage ont indiqué que les 
Cichlidés dominaient dans les prises, mais il est apparu que les conditions de milieu 
(profondeur moyenne, présence de rochers) étaient également favorables au 





La retenue de Lagdo  
 
 
Cette présentation de la pêche dans la retenue de Lagdo, et sur la Bénoué au Nord 
Cameroun est pour l’essentiel extraite du document préparé par F. Tiotsop (2008) 
pour le BFP Niger. 
 
L’environnement physique  
 
Le bassin versant de Lagdo 
 
Le bassin versant de Lagdo est une entité géographique qui s’intègre dans le bassin 
versant de la Bénoué. Il est compris entre le 7° et 11° de latitude Nord et 12° et 16° 
longitude Est (Figure 5). La Bénoué prend sa source dans les prairies latéritiques des 
hauts plateaux de l’Adamaoua situés au Nord de Ngaoundéré. Le bassin draine une 
superficie de 30 810 km2 pour un périmètre de 1337 km. Son exutoire au niveau de 
l’ouvrage hydroélectrique de Lagdo se situe approximativement sur 9,02°N et 
13,41°E. Les principaux affluents qui se jettent dans la retenue sont par ordre 
d’importance : le Mayo Godi, la Bénoué, le Mayo Rey, le Mayo Sina et le Mayo 
Mbaye, avec des bassins de superficies respectives de 8667, 7504, 5183, 3662, et 
3430 km2. Les affluents de moindre importance sont : le Mayo Boulel et le Mayo 
Dobingua (CEDC, 2002). 
Le Mayo Kébi est un affluent principal de la rive droite de la Bénoué. On peut 
considérer que le Mayo Kébi a sa source au Tchad, alimentée par les eaux de 
débordement du Logone.  
 
Environ 84,4% de la superficie du Bassin versant (BV) de Lagdo se concentre sur le 
territoire camerounais. Le reste (15,6%) appartient au Tchad. Au Cameroun, le Bassin 
versant de Lagdo fait partie de la province du Nord (sur une superficie de 24 824 
km2) et de la province de l’Adamaoua (sur une superficie de 1201 km2).  
 
En aval de Lagdo, la Bénoué entre dans une large plaine alluviale d’une largeur 
moyenne de 4 km. Le lit majeur en aval du barrage couvre une surface de 39 500 ha 
environ. Il comprend des plaines de débordement, des cuvettes, des bourrelets de 
berge. La plaine est particulièrement étendue aux confluents des Mayos Kébi, et du 
Faro où elle atteint 10 km. Son inondation a été fortement réduite par la construction 


















Source : MEADEN/CEDC (2002) 
 
 
La retenue de Lagdo  
 
Le barrage hydroélectrique de Lagdo a été construit sur la Bénoué de 1978 à 1982. 
La production d’électricité de Lagdo est destinée à desservir les provinces de 
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. 
Le barrage vise également le développement intégré de la zone d’influence du 
barrage avec de l’agriculture irriguée en aval du barrage, de la pêche, de 
l’élevage, du tourisme et de la navigation. Le barrage de Lagdo est situé à 60 km en 
amont de la ville de Garoua.  
Les caractéristiques générales du plan d’eau sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques de la retenue de Lagdo 




Cote minimale :                  206 m 1,45 232 
Cote normale                      216 m 6,02 697 
Cote maximale                 218,2 m 7,70 818 
Sources : CEDC (2002) 
 
Selon Michelet (2001), les variations de superficie au cours d’un cycle hydrologique 
sont de l’ordre de 200 km2 pour un marnage annuel de 3,5 m.  
Michelet (2001) a estimé la diversité du peuplement de poissons du lac de Lagdo à 
plus de 49 espèces. appartenant à 19 familles. Seulement 11 d’entre elles 
représentent au moins 1% des captures commerciales. 
 
Les activités de pêche 
 
Les zones de pêche 
 
La retenue de Lagdo est divisée en quatre zones de pêche. Leur délimitation est en 
rapport avec les principaux affluents (mayos) qui se jettent dans le lac. Ainsi, la 
zone 1 est située à l’embouchure du Mayo Boulel ; la zone 2 se trouve près de 
l’embouchure du Mayo Mbaye ; la zone 3 est quant à elle située dans la région de 
Bengui et le Mayo Sina-Godi ; enfin la zone 4 se trouve à l’embouchure de la 
Bénoué et du Mayo Rey (Figure 6). 
Les pêcheurs sont inégalement répartis sur ces zones. Cependant, des migrations 
intra-zones se font régulièrement, en fonction de la productivité de la zone. Toutefois, 
on trouve dans la zone 4 beaucoup plus de pêcheurs camerounais en provenance 
de la Province de l’Extrême-Nord, spécialisés dans la pêche aux Citharinus, 
Hydrocynus et Lates. C’est une zone où viennent se déverser les eaux du fleuve 
Bénoué et du Mayo Rey. Par contre, ce sont essentiellement les pêcheurs tchadiens 
utilisant les pirogues monoxyles qui vivent dans la zone 1 ; ces pêcheurs préfèrent 
mener leurs activités près des débarcadères afin d’écouler rapidement leur capture 
à l’état frais.  
La pêche, autrefois active et diversifiée sur les 330 km du cours camerounais de la 
Bénoué et dans ses plaines d’inondation est maintenant concentée sur la retenue. 
La production était estimée à 3000 t/an entre 1959 et 1961 (FAO, 1972). 
 
 
Figure 6 : Carte du réservoir de Lagdo subdivisé en quatre zones 
 
 




Production halieutique  
 
La productivité biologique moyenne attendue de la retenue de Lagdo était de 
l’ordre de 55 à 60 kg /ha/an (SOGREAH, 1984),  ce qui représente pour une surface 
moyenne de 49 000 ha en année normale un potentiel d’environ 2800 à 3000 t de 
poissons/an. Par ailleurs, pour une longueur de 350 km de cours de la Bénoué au 
Cameroun, la productivité serait de 2200 t/an (Tiotsop, 2008). 
 
La production observée, avec un pic dans les premières années après la fermeture 
du barrage (73) illustre bien l’évolution de la productivité d’une retenue artificielle, 
avec une production record de plus de 13000 tonnes en 1987 survenant cinq ans 
après la mise en eau du barrage. La production annuelle stabilisée de l’ordre de 
5000 à 6000 tonnes des années 1993 et 1994 correspond à une productivité de 
l’ordre de 100 à 120 kg/ha/an, ce qui indiquerait une production biologique élevée. 
 
En fonction des maillages et des techniques de montage, les filets maillants 
capturent le tilapia, le capitaine et le silure. Pendant la bonne saison de pêche dans 
la retenue, le rendement journalier moyen d’une bonne pêche déclaré par les 
pêcheurs est de 45 kg, et de 12 kg en basse saison (Tiotsop, 2007). Selon la même 
source, en haute saison, le revenu moyen net hebdomadaire d’un pêcheur est 
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L’évolution des rendements 
 
Les pêcheurs interviewés affirment que les captures de la retenue seraient en baisse 
depuis quelques années (Tiotsop, 2007). Cette information est relayée par plusieurs 
travaux réalisés dans la zone (CEDC, 2002 ; Toumba, 2000 ). Les informations 
recoupées auprès des personnes clés et de certains responsables des pêches de la 
zone font état d’une baisse de rendement, consécutive à l’accroissement de l’effort 
de pêche déployé en termes du nombre de pêcheurs et d’engins de pêche et de 
leur diversification. 
Selon Michelet (2001) et Tiotsop (2007), bien qu’on assiste à une baisse des captures, 
il est trop tôt de parler de surexploitation : les données disponibles ne permettent pas 
de se prononcer sur une éventuelle surexploitation du lac. 
Les données collectées par Tiotsop (2007, 2008)  concernant les prises individuelles 
ainsi que le nombre de pêcheurs et d’embarcations indiquent que la production 
annuelle récente est de l’ordre de 6000 tonnes par an, soit une productivité de plus 
de 100 kg/ha/an. 
Recensement des pêcheurs  
 
Le nombre d’artisans pêcheurs a été estimé à diverses occasions :  
- en 1992, 2060 pêcheurs (rapport NEB/PÊCHE/TECH/95/01), sur 134 
campements de pêche, 
- en 1995, 2817 pêcheurs (1563 patrons et 1254 aides-pêcheurs) ont été 
recensés sur la retenue, sur 102 campements, utilisant 1668 pirogues 
(rapport NEB/PÊCHE/TECH/95/01), 
- 3000 pêcheurs en 2000 (Toumba 2000),  
- en 2007, plus de 5000 pêcheurs répartis dans 121 villages et campements de 
pêche (Tiotsop, 2007) (Tableau 3). 
 
Le nombre de campements varie presque chaque année, en fonction de la 
migration des pêcheurs d’une zone à l’autre. C’est ainsi que certains campements 
disparaissent dans une zone pour réapparaître dans une autre  
 
L’enquête de 2007 fait état de l'existence de près de 3289 pirogues sur le plan 
d'eau : 
- 80 pirogues monoxyles à pagaie, 
- 3021 pirogues en contre plaqué et planches à pagaie, 
- 112 pirogues en contre plaqué et planches munies de moteurs hors-bord de 8 
à 15 CV, 
- 47 pirogues de transport en planches munies de moteurs hors-bord de 15 à 25 
CV, et  
- 29 autres pirogues à pagaie faites de mélange de contre plaqué et de tôle. 
 
Tableau 7 : Données sur les différents engins rencontrés sur la retenue de Lagdo  
















FMF : Monofilament 
          Multifilament 121 4 Toute l'année 
17 000 
60 000 1 à 2 
GSP de plage 
(Taro)7 17 1 Toute l'année 710 000 20 à 40 
PSP (Petit Taro) 39 1 Toute l'année 150 000 4 à 15 
Goura  46 18 mai-juin et nov-janv 2 500 1 
Grillage 19 12 mai-juin et nov-janv 1 200 1 
Palangre 80 3  Toute l'année 20 000 1 à 2 
Épervier 47 1 Toute l’année 28 000 2 
Source : Tiotsop (2007) 
GSP : grande senne de plage ; PSP : petite senne de plage ; FMF : filet maillant de 
fond 
 




Camerounais 4197 82 
Nigerians 502 10 
Maliens 129 2 
Tchadiens 309 6 
Total 5137 100 % 
Source : (Tiotsop, 2007) 
 
                                                
 
Selon les résultats de l’enquête plus d'une trentaine d'ethnies de pêcheurs 
camerounais ont été recensées autour de la retenue (Tiotsop, 2007). En dehors des 
ethnies autochtones (Fali du côté de Lagdo, les Mboum et Ngambaï du côté du 
Mayo Rey), les autres ethnies principales rencontrées sont par ordre d’importance : 
les Mousgoum, Massa, Laka, Kotoko, Kanouri Haoussa, Moundang, Foulbé, Arabe 
Choa. Globalement, toutes les ethnies utilisent le filet maillant de fond et les 
palangres). Les étrangers (Nigérians, Maliens et Tchadiens) et les groupes ethniques 
allogènes venus en majorité de la province de l’Extrême-Nord, exercent la pêche 
comme activité principale. 
 
A l'intérieur des familles impliquées dans la pêche, le sexe masculin prédomine (85%), 
aussi bien au sein des jeunes enfants que chez les adultes. Le sexe féminin représente 
seulement 15% de toutes les catégories socio-professionnelles, ce qui montre que les 
femmes sont moins impliquées dans les activités secondaires de pêche. Cette 
situation peut s’expliquer par le fait que la majeure partie des captures est vendue à 
l’état frais aux collecteurs et « congeleurs » qui sont généralement des hommes. La 
proportion des femmes (15%) observée au cours de cette étude se retrouve 
exclusivement dans le domaine de la transformation (fumage et séchage) des 
produits de la pêche 
 
Organisation de la commercialisation du poisson frais et 
transformé 
 
En général, les pêcheurs qui débarquent leur poisson à Lagdo résident dans les 
campements de pêche. Au débarcadère de Djippord-Lagdo qui est en fait le point 
de concentration du poisson en provenance de toutes les autres pêcheries du lac, 
on retrouve beaucoup plus les autres acteurs connexes à la pêche (collecteurs, 
transformateurs, mareyeurs, emballeurs, fabricants de pirogues, réparateurs de 
moteurs hors-bord, vendeurs de matériels de pêche, etc.). Le poisson frais qui arrive 
chaque jour (particulièrement les mardi et vendredi, jours de marché) au 
débarcadère de Djippordé-Lagdo est généralement collecté par des « collecteurs 
primaires » auprès des pêcheurs des différents campements de la retenue. A 
Djippordé-Lagdo, des « collecteurs secondaires » attendent au débarcadère. 
Chaque « collecteur secondaire » a un partenariat privilégié avec un ou plusieurs 
« collecteurs primaires » qui lui livrent exclusivement les produits. Les « collecteurs 
secondaires » récupèrent les produits débarqués, les trient, les classent et les 
revendent à des mareyeurs qui sont généralement des clients avec qui ils ont établi 
une sorte de contrat de confiance. Ces mareyeurs viennent pour la plupart de 
Maroua, Garoua et ses environs pour ce qui est du poisson frais, et Kousseri, Yaoundé 
et même Bertoua pour le poisson fumé. Ainsi, une autre catégorie d’acteurs (« les 
emballeurs ») empaquette les produits achetés avant leur acheminement vers les 
centres de consommation. On peut se rendre à l’évidence que le système de 
commercialisation du poisson est assez bien organisé dans la zone. 
Les principaux marchés qui sont approvisionnés par le poisson en provenance de la 
retenue sont selon les mareyeurs interrogés : Garoua, Tchioléré, Kousséri, Maroua, 
Yaoundé et le Nigeria. Si les produits de pêche vendus à Garoua sont frais, cela n’est 
pas le cas des autres villes qui sont très éloignées de Lagdo : le poisson qui arrive 
dans ces localité est déjà transformé (de préférence fumé). La majorité des clients 




Cadre légal et réglementaire 
 
A l’heure actuelle, la pêcherie de Lagdo se caractérise par la coexistence de deux 
systèmes d’aménagement : l’un, centralisé, s’appuyant sur la législation des pêches 
en vigueur, l’autre, décentralisé, issu du droit coutumier. 
 
Les services publics 
Les services techniques locaux du ministère de l’Élevage, des Pêches et des 
Industries Animales (MINEPIA) présents sur place comprennent (Tiotsop, 2007): les 
Délégations d’Arrondissement de Lagdo et de Rey Bouba, le Centre zootechnique 
et vétérinaire de Lagdo et de Rey Bouba, les Centres d’alevinage et de contrôle de 
pêche de Lagdo et de Alfa. 
A Lagdo, le cadre juridique est connu des pêcheurs, notamment en ce qui conerne 
les engins prohibés : la senne de plage ou « Taro », l'épervier, le « Goura » (nasse 
malienne) et les filets maillants dont les mailles sont inférieures à 30 mm (maille 
étirée). Sur le plan local, aucun texte préfectoral réglementant les activités de 
pêche dans la retenue de Lagdo (périodes d’ouverture et de fermeture du plan 
d’eau, mise en défens des zones de reproduction) n’existe, contrairement à d’autres 
plans d'eau. 
 
Les autorités traditionnelles  
Les autorités traditionnelles sont des auxiliaires de l’administration. Leur rôle est 
extrêmement important dans la gestion des hommes et du plan d’eau. Elles sont 
fortement impliquées dans la gestion des conflits au sein de la population. Ceci se 
mesure à travers le respect qu'ont les communautés vis-à-vis de leurs chefs (Djaoro) 
qui tentent toute médiation possible dans la résolution d'un conflit, avant de porter 
ce dernier auprès du Lamido et en dernier ressort à la Brigade de gendarmerie ou à 
la Sous-préfecture. On peut également relever la présence dans la plupart des 
campements d’un chef de zone (« Maître de l’eau »), qui est le représentant du 
Lamido et dont le rôle est de veiller sur la bonne exploitation du plan d’eau.  
Le Lamido de Rey a une importante mainmise sur la gestion de la retenue dans sa 
zone de compétence. Il a exprimé sa disponibilité à coopérer avec l’Administration 
des pêches pour la mise en œuvre de toutes les mesures de gestion et de mise en 
valeur du plan d’eau.  
 
Conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles et leur gestion 
 
Comme dans la plupart des pêcheries africaines artisanales, la cohabitation des 
migrants et autochtones de la pêcherie de Lagdo est malheureusement entravée 
par une multitude de conflits. Ces conflits opposent d’abord les pêcheurs entre eux, 
sur des bases ethniques ou techniques. Ils peuvent aussi opposer les pêcheurs 
auxagents de l’administration, les pêcheurs aux commerçants de matériel de 




Le développement de l’aquaculture  
 
Les activités d’aquaculture sont quasi inexistantes dans tout le bassin. Pourtant, la 
retenue de Lagdo peut être équipée d’installations permettant d’envisager une 
production piscicole intensive. En effet, des cages flottantes peuvent y être installées 
surtout dans des zones de profondeur suffisante. A Lagdo, des étangs piscicoles ont  
été aménagés en aval de la retenue, à côté des parcelles de riz irriguées. Ils 
n’étaient plus utilisés en 2007. Cependant, le site est très favorable pour 
l’aménagement de bassins de pisciculture à partir des canaux d’irrigation qui ont 
été mis en place par le MEADEN.  
 
Stratégie des moyens d'existence 
 
Autour de la retenue on trouve des pêcheurs permanents et des pêcheurs 
saisonniers. Ces derniers sont des agriculteurs-pêcheurs qui pratiquent la pêche 
uniquement pendant les mois de haute saison, ou alors des pêcheurs migrants 
venant d’ailleurs pour pêcher sur la retenue pendant une période bien déterminée.  
 
Sur l’ensemble des pêcheurs enquêtés par Tiotsop (2007), 91% déclarent sortir 6 à 7 
fois par semaine pour se rendre à la pêche en période de forte production. En 
période de faible production, 58% continuent avec ce même rythme, en plus de la 
pratique des activités agricoles. Durant la basse saison en effet, l'activité de pêche 
n'est pas incompatible avec l'agriculture. Le filet est généralement déposé le soir et 




En dehors des activités liées à la pêche, les communautés riveraines de la retenue 
de Lagdo exercent de nombreuses activités économiques pour améliorer leur 
moyen d’existence. Parmi les plus importantes on peut citer : l’agriculture, l’élevage 
et le petit commerce.  
 
L’agriculture est très développée autour de la retenue. En effet, 76% de pêcheurs, 
81% de mareyeurs, et 58% de transformateurs déclarent la pratiquer en dehors de 
leur activité principale (Tiotsop, 2007). Les principales cultures sont les cultures 
vivrières (manioc, maïs, arachide, riz, mil, niébé, mouskwari), les cultures maraîchères 
(légume, tomate, oignon, melon, aubergine, concombre et l’oseille de Guinée) et le 
coton. Le calendrier cultural est le même et tous ceux qui pratiquent l’agriculture 
affirment être propriétaires des terres cultivées.  
L’élevage est important dans la zone de Lagdo qui constitue une zone de 
transhumance. L’élevage est surtout pratiqué par les autochtones : 70% de 
pêcheurs, 67% de mareyeurs, 80% de transporteurs, 91% de fabricants de pirogues et 
71% de transformateurs déclarent pratiquer le petit élevage de subsistance (volaille 
et petit bétail) et l’élevage de type commercial (Tiotsop, 2007).  
Les migrations constituent une autre stratégie adoptée par les pêcheurs. On observe 
deux types de migration dans la région : celles qui consistent à se déplacer à 
l'intérieur même de la région vers des terres cultivables pendant la saison des 
cultures, et celles qui consistent pour les pêcheurs à migrer vers d'autres plans d'eau 
pour continuer les activités de pêche durant la mauvaise saison de pêche. Ce sont 
généralement les groupes ethniques allogènes (Kotoko et Mousgoum) qui exercent 
la pêche comme activité principale qui, pendant la période de faible capture 
(novembre à février), se rendent chez eux (pour ceux qui ont suffisamment épargné) 




Sur le plan social, on note une grande organisation dans les communautés de 
pêche. Les villages sont structurés avec à leur tête un chef de communauté ou 
« Djaoro » (généralement le fondateur du campement) assisté de plusieurs notables. 
Ce « Djaoro » est chargé, entre autres, de régler les problèmes intra et 
intercommunautaires. Plusieurs communautés se sont organisées en associations 
familiales d'entraide et/ou de développement du village d'origine. L'étude montre 
que 40 % des personnes enquêtées (tous les groupes socioprofessionnels confondus) 
appartiennent à une association. 
Tous les villages du côté de Lagdo sont sous l’autorité du Lamido de Garoua, alors 
que ceux du côté de l’Arrondissement de Rey Bouba sont sous l’autorité du Lamido 
de Rey Bouba. Ces Lamido ont un droit de regard sur leurs populations, la terre et 
l’eau dans leur circonscription respective.  
 
Les contraintes et les opportunités  
 
Un contexte de vulnérabilité 
 
Les communautés de pêche riveraines de la retenue d’eau de Lagdo sont exposées 
à un certain nombre de facteurs de vulnérabilité susceptibles de les maintenir ou de 
les faire basculer facilement dans la pauvreté. Les populations concernées 
perçoivent ce fléau selon les critères qui leur sont propres. D’où l’intérêt d’une 
évaluation participative de la pauvreté (EPP).  
 
Il convient de résumer ici un certain nombre de préoccupations dont il faut tenir 
compte dans l'aménagement du plan d'eau de Lagdo :   
• l'augmentation toujours croissante de la pression sur la ressource, avec des flux 
importants de nombreux pêcheurs sur la retenue; 
• l'amélioration des techniques existantes et l'adoption de plus en plus de nouvelles 
techniques de pêche plus efficaces; 
• le non respect de la réglementation avec l'utilisation du Taro (senne de plage) et 
des engins à petites mailles qui capturent des poissons juvéniles; 
• le manque de structures sociales dans plusieurs campements ; 
• l'absence totale de débarcadères aménagés sur le plan d'eau ;  
• l'absence d'associations socioprofessionnelles de défense d'intérêts et 
d'encadrement des pêcheurs et des autres acteurs du secteur, et bénéficiant d'un 
statut légal; 
• l'absence d'ONGs dans la région devant apporter des appuis en organisation et 
techniques pour mettre en place des associations socioprofessionnelles dans les 
communautés; 
• la diminution de la taille des poissons capturés (il y a de moins en moins de gros 
poissons dans les captures) et le constat d'une réduction des prises au cours des 
dernières années; 
• le vol du matériel de pêche sur le plan d'eau et du poisson sur les claies de fumage 
par d'autres membres de la communauté; 
• le manque de voies d'accès à certains campements et leur mauvais état en saison 
de pluie, pour l'évacuation des produits de la pêche;  
• la non implication des acteurs du secteur dans le processus de gestion des 
ressources halieutiques et dans la prise de décisions. 
 
 
Les points forts 
 
Pour le développement durable des pêches dans la retenue d’eau de Lagdo, la 
mise en place d'un plan d'aménagement participatif pourrait s'appuyer sur un 
certain nombre de points forts décelés qui peuvent se résumer comme suit : 
• présence d’une population relativement jeune; 
• présence de la MEADEN, structure d’aménagement de la zone d’étude; 
• disponibilité du Lamido à coopérer avec l’Administration des pêches pour la 
mise en œuvre de toutes les mesures de gestion et de mise en valeur du 
plan d’eau ; 
• forte implication des autorités traditionnelles dans la gestion des ressources 
halieutiques; 
• faible proportion de pêcheurs étrangers (18%); 
• émergence de quelques regroupements d’acteurs par secteur d’activité ; 
• émergence de quelques associations d’entraide ayant un volet épargne et 
crédit dans leurs activités;   
• fortes potentialités de développement de l’aquaculture en cage dans le lac 
et création des étangs modernes comme solution alternative à la baisse des 
captures ; 
• présence dans la zone de projets de développement pouvant aider les 
acteurs;  
• volonté manifeste des pêcheurs de s'impliquer personnellement dans la 
gestion du plan d'eau et de la ressource exploitée; 
• reconnaissance par ces derniers de l'utilité des textes administratifs 
réglementant l'accès à la ressource, et de la possibilité d'écoper des 
sanctions pour le non respect de ces textes;  
• existence de l’agriculture, de l’élevage et du petit commerce comme 
complément à l’activité de pêche; 
 
Les attentes des communautés  
 
Selon les enquêtes (Tiotsop, 2007), les populations locales sont conscientes des efforts 
que les pouvoirs publics déploient pour eux. Cependant elles attendent encore 
beaucoup des structures oeuvrant pour le développement de leurs activités; ces 
attentes portent notamment sur les points suivants, qui correspondent également 
aux contraintes de leur cadre de vie : 
? La création et la construction des centres de santé, des écoles primaires dans 
les zones enclavées, 
? La construction des forages dans les villages et campements non pourvus, 
? La mise en place d’un fonds d’équipement des pêcheurs pour le 
financement des activités de pêche; 
? La réalisation rapide de la fabrique de glace de Lagdo dans le cadre du 
projet RPAC, 
? L’appui à la mise en place d’un comité de surveillance du plan d’eau, 
? Le renforcement des capacités des services techniques, notamment en 
matière de surveillance du plan d’eau et de la collecte des données 
statistiques, 
? L’aménagement du débarcadère Djippordé-Lagdo, 
? L’appui à la mise en place des organisations socioprofessionnelles dans les 
communautés, 
? L’introduction des fumoirs améliorés, 
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